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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

" "دراﺳﺔ ﻧﺤﻮﻳﺔ دﻻﻟﻴﺔ ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ:اﻟﺤﺎل اﳌﻔﺮدة

**

ﺑﺸﺎر ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠﻪ اﻟﺠﺪﻳﻌﺎت* وﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﻮاد

2021/5/23 ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻘﺒﻮل

2021/3/2 ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﻼم

ﻣﻠﺨﺺ
 وﻗــﺪ، وﺑﻴـﺎن ﻣﻌﻨﺎﻫـﺎ اﻟـﺪﻻﻟﻲ؛ وﻫـﻲ اﻟﺤـﺎل اﻟﻤﻔـﺮدة،ﻳـﻨﻬﺾ ﻫـﺬا اﻟﺒﺤـﺚ ﻗﺎﺻـﺪ ًا دراﺳـﺔ ﻧـﻮع ﻣـﻦ اﻟﺤـﺎل
،ﺪ ﻋﻠﻴــﻪ ﻓــﻲ ﺗﺒﻴــﺎن اﺳــﺘﻘﺮار اﻟﻘﺎﻋــﺪة اﻟﻮﺻــﻔﻴﺔ ﻤ ـ  َﺘﻳﻌ اﺗﺨــﺬ ﻣــﻦ آﻳــﺎت اﻟﻘــﺮآن اﻟﻜــﺮﻳﻢ ﺷــﺎﻫﺪاً ﺗﻄﺒﻴﻘﻴ ـﺎً؛ ﻟﻜــﻲ
ه اﻟﺪﻻﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﻤﻂ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻠﻔﻈﻲ ﺤﺖْ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺣﺎ ًﻻ ﻣﺒﻴﻨ ًﺎ ﻣﻌﻨﺎ
 ﻄ ِﻠ
ُ وﺗﻌﻤﻴﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﺻ
.اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻟﻪ

Singular Case: "Semantic Grammatical Study Examples from the
Holy Quran"
Bashar Egdeaat, PhD student in Arabic language, University of Jordan,
Jordan.
Mohammad Awad, Professor of Language and Grammar, University of
Jordan, Jordan.

Abstract
This research rises with the intention of studying a type of case, and showing its
semantic meaning. It is the singular case, and he has taken from the verses of the Noble
Qur’an an applied witness. In order to be relied upon in showing the stability of the
descriptive base, and generalizing it to the termed linguistic structures located
immediately, showing its semantic meaning in the pattern of the verbal context included
with it.
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﺠﺪﻳﻌﺎت وﻋﻮاد

اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ:
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﺑﺎً ﻧﺤﻮﻳﺎً ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮﺑﺎت ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﻐﻔﻞ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻨﻪ؛ ﻟﻜﺜﺮة ورود اﻟﺤﺎل ﻓﻲ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺬي ﻧﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻻﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺮاد ،واﻟﺤﺎل إن ﻛﺎﻧﺖ
ﻓﻀﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻟﻬﺎ؛ ﻓﻬﻲ ﺗﺆدي ﻓﺎﺋﺪةً ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﺨﺪم اﻟﻤﻌﻨﻰ؛ وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ
ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺤﺎل ﻓﻀﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻼم؛ ﻟﺘﻜﻮن ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻌﻤﺪة؛ إذ ﻳﻔﺴﺪ اﻟﻜﻼم ﺑﻌﺪم وﺟﻮدﻫﺎ أﺷﺪ
اﻟﻔﺴﺎد.
إن اﻟﺤﺎل اﻟﻤﻔﺮدة ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻻﺳﻢ اﻟﻤﻔﺮد ،وﺧﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻻﺳﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ؛ وﻫﺬا
اﻻﺳﻢ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺻﺮﻓﻴﺔ ﺗﻀﺒﻂ ﻛﻞ ﻧﻮع ﻓﻲ ﺑﺎﺑﻪ اﻟﺨﺎص ﻟﻪ؛ ﻓﻘﺪ وردتْ اﻟﺤﺎل ﻣﻦ
اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل؛ ﻓﻜﺎن اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ أﻛﺜﺮﻫﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻً ،ﺛﻢ ﻳﻠﻴﻪ
اﺳﻢ اﻟﻤﻔﻌﻮل ،وﻧﺪر ﻣﺠﻲء اﻟﺤﺎ ل ﻣﻦ اﺳﻢ اﻟﻤﺮة واﻟﻬﻴﺌﺔ واﺳﻢ اﻟﻤﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن؛ وﻗﻞ ﻣﺠﻲء اﻟﺤﺎل
ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺸﺒﻬﺔ وﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ،وﻟﻢ ﻳﺄتِ اﻟﺤﺎل ﻣﻦ اﺳﻢ اﻵﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق ،ﻛﻤﺎ ﻛﺜﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎل
اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺼﺮﻳﺤﺔ واﻷﺳﻤﺎء اﻟﺠﺎﻣﺪة ﺣﺎﻻً ﻓﻲ ﻧﺺ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ.
ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﺤﺎل اﻟﻤﻔﺮدة ﻣﻦ ﻋﺎﻣﻞ وﺻﺎﺣﺐ ﻟﻬﺎ ،وﻟﻜﻞﱢ واﺣﺪٍ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺷﺮوﻃﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
ﻣﻌﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ أن اﻟﺤﺎل اﻟﻤﻔﺮدة ﺗﻘﺴﻢ إﻟﻰ أﻗﺴﺎم ﻣﺘﻌﺪدة ذات دﻻﻻت ﺧﺎﺻﺔ ،وﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻗﺴﺎم:
اﻟﺘﻨﻘﻞ واﻟﺜﺒﺎت ،اﻟﺠﻤﻮد واﻻﺷﺘﻘﺎق ،اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ واﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ،اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ واﻟﺘﻨﻜﻴﺮ ،اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ،
اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ واﻟﻤﻘﺪرة ،اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ واﻟﻤﺆﻛﺪة.
إن ﻣﺎ ﺣﺪا اﻟﺒﺎﺣﺚ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻗﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺤﺎل اﻟﻤﻔﺮدة ﻓﻲ
ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ وﺷﺎﻣﻞ ،وﻗﺪ ﺟﺎءت ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ؛ ﻟﺘﺒﻴﻦ ﻣﺪى اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﺮآن
اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻟﻠﺤﺎل ،وﻫﻞ ﻣﺜﱠﻠﺖ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎل ﻛﺸﺎﻫﺪ ﻧﺤﻮي؟ وﻣﺎ
اﻟﺪﻻ ﻟﺔ اﻟﺘﻲ أﺿﺎﻓﺘﻬﺎ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺪﻻﻟﻲ ﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ؟
وأﻣﺎ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺬي اﺗﺒﻌﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺒﺘﻐﺎه؛ ﻓﻬﻮل اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎول
اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ واﺻﻔﺎً ﻟﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﺧﺮج ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﻨﺤﻮي
ﻟﻠﺤﺎل اﻟﻤﻔﺮدة ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﺛﻢ اﻹﻓﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻻﺳﺘﻘﺮاﺋﻲ اﻟﺬي وﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﻞﱢ ﻣﺜﺎل ورد
ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻣﺒﻴﻨﺎً ﻣﻌﻨﺎه ودﻻﻟﺘﻪ آﺧﺬاً ﻣﻨﻪ ﻧﻤﻮذﺟﺎً ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺎً ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؛ ﻓﻠﻢ أﻋﺜﺮ إﻻ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ واﺣﺪة ﻫﻲ :اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن
اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﻟـ)ﺣﺴﻴﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﻗﺰق( .وﻟﺬا ﺟﺎء ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺴﻠﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻨﺤﻮي ﻟﺪﻻﻟﺔ
اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،وﺟﺎء ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ ،وﻣﺤﻮرﻳﻦ ،وﺧﺎﺗﻤﺔ دوﻧﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻮﺻﻞ
إﻟﻴﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻲ أﻓﺎد ﻣﻨﻬﺎ.
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اﻟﻤﺤﻮر اﻷول :ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺤﺎل اﻟﻤﻔﺮدة وﻋﺎﻣﻠﻬﺎ وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ
اﻟﺤﺎل ﻟﻐﺔً:
ورد ﻓﻲ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب أن اﻟﺤﺎل :ﻛﻴﻨﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻴﺮ أو ﺷﺮ ،ﻳﺬﻛﱠﺮ
وﻳﺆﻧﱠﺚ ،واﻟﺠﻤﻊ أﺣﻮال وأﺣﻮﻟﺔ؛ وﻫﺬا ﻋﻨﺪ اﻟﻠﺤﻴﺎﻧﻲ ،واﻟﺤﺎل أﻳﻀﺎً ﺻﺮوف اﻟﺪﻫﺮ .واﻟﺤﺎل :اﻟﻮﻗﺖ
اﻟﺬي أﻧﺖ ﻓﻴﻪ).(1
وذُﻛِﺮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ أﻧﱠﻪ اﻟﺰﻣﺎن اﻟﺤﺎﺿﺮ وﻟﻔﻆ ﻳﺒﻴﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﻲء ﻋﻨﺪ
ﻣﻼﺑﺴﺔ اﻟﻔﻌﻞ ﻟﻪ واﻗﻌ ًﺎ ﻣﻨﻪ أو ﻋﻠﻴﻪ).(2
إن ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺤﺎل – دون ﺗﺎء اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ ﻓﻲ آﺧﺮﻫﺎ – ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻷن ﺗﻜﻮن ﻣﺬﻛﺮة أو ﻣﺆﻧﺜﺔ؛ ﻧﺤﻮ:
اﻟﺤﺎل ﻃﻴﺐ ،أو ﻃﻴﺒﺔ .أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺘﻮﻣﺔً ﺑﺘﺎء اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ؛ ﻓﻬﻲ ﻣﺆﻧﺜﺔ ﻓﻘﻂ؛ ﻧﺤﻮ :اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻃﻴﺒﺔ.
واﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻆ اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ؛ ﺑﺨﻠﻮ آﺧﺮه ﻣﻦ اﻟﺘﺎء ،واﻟﻜﺜﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ).(3
اﻟﺤﺎل اﺻﻄﻼﺣﺎً:
ﻫﻮ وﺻﻒ ،ﻣﻨﺼﻮب ،ﻓﻀﻠﺔ ،ﻳﺒﻴﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻪ؛ ﻣﻦ ﻓﺎﻋﻞ ،أو ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ،أو ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎً ،أو ﻣﻦ
ﻏﻴﺮﻫﻤﺎ ،وﻗﺖ وﻗﻮع اﻟﻔﻌﻞ).(4
وﺻﻔﻴﺔ اﻟﺤﺎل:
إن اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻒ اﻻﺳﻢ اﻟﻤﺸﺘﻖ ،واﻟﻤﺸﺘﻘﺎت ﻋﺸﺮة ﻓﻲ رأي ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﻤﺼﺪر
) (5
اﻟﺼﺮﻳﺢ أﺻﻞ اﻻﺷﺘﻘﺎق؛ وﻫﻲ:
 -1اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :وﻟَﺎ ﺗَﻌﺜَﻮا ﻓِﻲ اﻟْﺄَرض ﻣﻔْﺴِﺪِﻳ ﻦ() ،(6إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﻔﺴﺪﻳﻦ( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ
ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ )أﻓﺴﺪ(؛ ﻟﻬﺬا ﺟﺎز ﻟﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻻً.
 -2اﺳﻢ اﻟﻤﻔﻌﻮل :ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :وﻫﻮ اﻟﱠﺬِي أَﻧْﺰلَ إﻟَﻴﻜُﻢ اﻟْﻜِﺘَﺎب ﻣﻔَﺼﻠًﺎ() ،(7إ ن ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﻔﺼﻼً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ
اﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮل ﻣﺄﺧﻮذ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ )ﻓَﺼﻞَ(؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎز أن ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻻً.
 -3ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :وإذَا ﺑﻄَﺸﺘُﻢ ﺑﻄَﺸﺘُﻢ ﺟﺒﺎرِﻳﻦ ،(8)(إن ﻛﻠﻤﺔ )ﺟﺒﺎرﻳﻦ( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ ﺻﻴﻐﺔ
ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ )ﺟﺒﺮ(؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎز أن ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻻً.
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 -4اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺸﺒﻬﺔ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :اﺳﻠُﻚ ﻳﺪك ﻓِﻲ ﺟﻴﺒﻚ ﺗَﺨْﺮج ﺑﻴﻀﺎءَ ﻣِﻦ ﻏَﻴﺮ ﺳﻮءٍ() ،(9إ ن ﻛﻠﻤﺔ )ﺑﻴﻀﺎء( ﺣﺎل
ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ ﺻﻔﺔ ﻣﺸﻬﺔ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ )ﺑﻴﺾ(؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎز أن ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻻً.
 -5اﺳﻢ اﻟﻤﺮة ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﻓَﻘَﺎﻟُﻮا أَرِﻧَﺎ اﻟﻠﱠﻪ ﺟﻬﺮةً()  ،(10إ ن ﻛﻠﻤﺔ )ﺟﻬﺮة( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﻣﺮة
ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ )ﺟﻬﺮ(؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎز أن ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻻً.
 -6اﺳﻢ اﻟﻬﻴﺌﺔ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :وآَﺗُﻮا اﻟﻨﱢﺴﺎءَ ﺻﺪﻗَﺎﺗِﻬﻦ ﻧِﺤﻠَﺔً()  ،(11إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻧﺤﻠﻪ( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﻫﻴﺌﺔ
ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ )ﻧﺤﻞ(؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎز أن ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻻً.
 -7اﺳﻢ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﻓَﺎذْﻛُﺮوا اﻟﻠﱠﻪ ﻛَﺬِﻛْﺮﻛُﻢ آَﺑﺎءَﻛُﻢ أَو أَﺷﺪ ذِﻛْﺮا()  ،(12إن ﻛﻠﻤﺔ )أَﺷﺪ( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب،
وﻫﻲ اﺳﻢ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ )ﺷﺪ(؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎز أن ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻻً.
 -8اﺳﻢ ﻣﻜﺎن ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﻋﺴﻰ أَن ﻳﺒﻌﺜَﻚ رﺑﻚ ﻣﻘَﺎﻣﺎ ﻣﺤﻤﻮدا()  ،(13إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﻘﺎﻣﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ
اﺳﻢ ﻣﻜﺎن ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ )ﻗﺎم(؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎز أن ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻻً.
 -9اﺳﻢ اﻵﻟﺔ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﻮﻟﻨﺎ :وﻗﻒ اﻟﺠﺎﻧﻲ أَﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﺴﻤﺎراً .إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﺴﻤﺎراً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ آﻟﺔ
ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ )ﺳﻤﺮ( ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎز ﻟﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻻً؛ إﻻﱠ أﻧﻬﺎ ﺧﺮﺟﺖ ﻋﻦ اﻟﻤﺸﺘﻖ ﻟﻠﺠﺎﻣﺪ؛ ﻷن
اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﺜﺎل داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ) .(14
 -10اﺳﻢ اﻟﺰﻣﺎن ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﺗﺬﻛﺮ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ زﻣﻦ ﺣﻴﺎة اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﻣﻬﺒﻄﺎً ﻟﻠﻮﺣﻲ .إن ﻛﻠﻤﺔ
)ﻣﻬﺒﻄﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ زﻣﺎن ﻣﺄﺧﻮذة ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ )ﻫﺒﻂ(؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎز أن ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻻً.
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ﻧﺼﺐ اﻟﺤﺎل:
ﺻﻨﱢﻒ اﻟﺤﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ ،وﻋﺪ اﻟﻨﺼﺐ ﺣﻜﻢ إﻋﺮاﺑﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰة ﺣﺮﻛﻴﺔ
ﺗﻤﺜﻠﻬﺎ ﻋﻼﻣﺔ اﻹﻋﺮاب )اﻟﻔﺘﺤﺔ(؛ ﻧﺤﻮ:
ﺧﺮةُ ﻋِﻨْﺪ اﻟﻠﱠﻪِ ﺧَﺎﻟِﺼﺔً()  ،(15إن ﻛﻠﻤﺔ )ﺧﺎﻟﺼﺔ( ﺣﺎل
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﻗُﻞْ إن ﻛَﺎﻧَﺖْ ﻟَﻜُﻢ اﻟﺪار اﻟْﺂَ ِ
ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻋﻠﻰ آﺧﺮهِ.
ﺗُﻌﺪ اﻟﻔﺘﺤﺔ ﻋﻼﻣﺔ إﻋﺮاب اﻟﺤﺎل اﻷﺻﻠﻴﺔ؛ وﻟﻜﻦ ﻳﻨﻮب ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻟﻔﺎظ
اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﺣﺎﻻً ﻋﻼﻣﺎت أﺧﺮى ،ﻗﺪ ﺗﻜﻮن أﺻﻠﻴﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺠﻨﺲ إﻋﺮاﺑﻲ آﺧﺮ ﻣﺜﻞ :اﻟﻜﺴﺮة اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﺠﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺮورات ،وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻓﺮﻋﻴﺔ؛ أي :ﻣﻦ ﻋﻼﻣﺎت اﻹﻋﺮاب اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ؛ ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﻓَﺎﻧْﻜِﺤﻮﻫﻦ ﺑﺈذْن أَﻫﻠِﻬﻦ وآَﺗُﻮﻫﻦ أُﺟﻮرﻫﻦ ﺑﺎﻟْﻤﻌﺮوفِ ﻣﺤﺼﻨَﺎتٍ()  ،(16إن ﻛﻠﻤﺔ
)ﻣﺤﺼﻨﺎت( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ اﻟﻜﺴﺮة؛ ﻷﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺆﻧﺚ ﺳﺎﻟﻢ؛ ﻓﻨﺎﺑﺖ اﻟﻜﺴﺮة ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺤﺔ
ﻛﻌﻼﻣﺔ إﻋﺮاب ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻠﻔﻆ.
وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :وﻣﺎ ﻧُﺮﺳِﻞُ اﻟْﻤﺮﺳﻠِﻴﻦ إﻟﱠﺎ ﻣﺒﺸﺮﻳﻦ ،(17 )(إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﺒﺸﺮﻳﻦ( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ
ﻧﺼﺒﻪ اﻟﻴﺎء؛ ﻷﻧﱠﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺬﻛﺮ ﺳﺎﻟﻢ؛ ﻓﻨﺎﺑﺖ اﻟﻴﺎء ﻋﻦ اﻟﻔﺘﺤﺔ.
ﻳﻘﻊ اﻟﻨﺼﺐ ﻓﻲ ا ﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ وﺟﻮهٍ ،وﻳﻜﻮن ﻋﺎﺋﺪاً ﻟﻸﻟﻔﺎظ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺣﺎﻻً ،ﻛﺄَن ﺗﻜﻮن
) (18
ﻣﺒﻨﻴﺔ أو ﻣﻌﺮﺑﺔ ،وﻛﺄن ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻈﻬﻮر اﻟﺤﺮﻛﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ؛ ﻧﺤﻮ:
 -1اﻟﻨﺼﺐ اﻟﻈﺎﻫﺮ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :وﻟﱠﻰ ﻣﺪﺑﺮا()  ،(19إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﺪﺑﺮاً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻬﺎ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة
ﻋﻠﻰ آﺧﺮﻫﺎ؛ ﻓﺴﻤﻲ ﻫﺬا اﻹﻋﺮاب ﻇﺎﻫﺮاً؛ ﻷن ﺣﺮﻛﺔ اﻹﻋﺮاب ﺟﺎءت ﻇﺎﻫﺮة.
 -2اﻟﻨﺼﺐ اﻟﻤﻘﺪر ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﻓَﺎﻧْﻜِﺤﻮا ﻣﺎ ﻃَﺎب ﻟَﻜُﻢ ﻣِﻦ اﻟﻨﱢﺴﺎءِ ﻣﺜْﻨَﻰ()  ،(20إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﺜﻨﻰ( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ
ﻧﺼﺒﻬﺎ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻒ ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﻇﻬﻮرﻫﺎ اﻟﺘﻌﺬر.
 -3اﻟﻨﺼﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :وﻛَﻴﻒ ﻳﺤﻜﱢﻤﻮﻧَﻚ وﻋِﻨْﺪﻫﻢ اﻟﺘﱠﻮراةُ()  ،(21إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻛﻴﻒ( اﺳﻢ اﺳﺘﻔﻬﺎ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﺘﺢ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺣﺎل؛ ﻓﻜﺎن ﻧﺼﺒﻬﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎً؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻔﻆ اﺳﺘﻔﻬﺎم ﻳﻠﺰم اﻟﺒﻨﺎء داﺋﻤﺎً.
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اﻟﺤﺎل ﻓﻀﻠﺔ:
ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎل أن ﺗﻜﻮن ﻓﻀﻠﺔ)  ،(22أي :ﺗﺄﺗﻲ زاﺋﺪةً ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮي ﻣﻦ أﺟﻞ إﻳﺠﺎد ﻣﻌﻨﻰ
ﺟﺪﻳﺪٍ ،أو ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻮﺟﻮد؛ ﻧﺤﻮ:
ﺼﺪﻗًﺎ()  ،(23إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﺼﺪﻗﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﻧَﺰلَ ﻋﻠَﻴﻚ اﻟْﻜِﺘَﺎب ﺑﺎﻟْﺤﻖ ﻣ 
ﻧﺼﺒﻪ اﻟﻔﺘﺤﺔ؛ وﻫﻲ ﻣﺸﺘﻖ اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﺟﺎءت ﺗﻘﻮي اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻋﻠﻴﻬﺎ؛
ﻓﺈﻧﺰال اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﻟﺤﻖ ﺻﺪق ،وﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ واﻓﻖ اﻟﺤﺎل )ﻣﺼﺪﻗﺎً( اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻮﻳﺘﻪ.
ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎل داﺋﻤﺎً ﻓﻀﻠﻪ؛ ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻌﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮي
) (24
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﺗﻤﺎم اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮي ،أو ﻣﻨﻊ ﻓﺴﺎد ذﻟﻚ اﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :وإذَا ﻗَﺎﻣﻮا إﻟَﻰ اﻟﺼﻠَﺎةِ ﻗَﺎﻣﻮا ﻛُﺴﺎﻟَﻰ()  ،(25إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻛﺴﺎﻟﻰ( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ
ﻧﺼﺒﻬﺎ اﻟﻔﺘﺤﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻷﻟﻒ ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﻇﻬﻮرﻫﺎ اﻟﺘﻌﺬر؛ ﻓﻨﺠﺪ أن اﻟﻠﻔﻆ )ﻛﺴﺎﻟﻰ( ﺗﻤﻢ ﻣﻌﻨﻰ
اﻟﻜﻼم ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺌﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎل )واو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ(؛ ﻓﻠﻮ ﺣﺬف اﻟﺤﺎل ،ﻟﻮﺟﺪﻧﺎ أن اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﺎ
زاﻟﺖ ﻧﺎﻗﺼﺔً ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻜﻤﻠﺔ ﻳﻨﺘﻈﺮﻫﺎ اﻟﺴﺎﻣﻊ.
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :وﻣﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ اﻟﺴﻤﺎءَ واﻟْﺄَرض وﻣﺎ ﺑﻴﻨَﻬﻤﺎ ﻟَﺎﻋِﺒﻴﻦ ،(26 )(إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻻﻋﺒﻴﻦ( ﺣﺎل
ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ اﻟﻴﺎء؛ ﻷﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺬﻛﺮ ﺳﺎﻟﻢ ،واﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻮﺿﻊ ﺟﺎءت ﻣﺎﻧﻌﺔً ﻟﻔﺴﺎد
اﻟﻤﻌﻨﻰ ،إذ أن اﻟﻤﻌﻨﻰ ا ﻟﻤﺮاد ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮي إﺛﺒﺎت ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض ﺣﻘﺎً؛ ﻓﻠﻮ ﺣﺬﻓﺖ
اﻟﺤﺎل )ﻻﻋﺒﻴﻦ( ،ﻟﻨﻔﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺮاد وأﺻﺒﺢ ﺧﻠﻖ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض وﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ
وﺟﻞﱠ ،وﻫﺬا أﺷﺪ ﻓﺴﺎد.
زﻣﻦ اﻟﺤﺎل:
ﻳﻨﺘﺼﺐ اﻟﺤﺎل ﺑﺄﺛﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ واﻗﻌﺎً ﻋﻠﻴﻪ؛ وﻫﺬا اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻻ ﻳﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻗﺘﺮاﻧﻪ ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ؛ ﻓﻴﻜﺜﺮ
اﻗﺘﺮان زﻣﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ زﻣﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌﻨﻰ ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ؛ إذ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ وﻗﻮع زﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ أﺣﺪﻫﻤﺎ
) (27
ﻋﻦ اﻵﺧﺮ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﻓَﺮﺟﻊ ﻣﻮﺳﻰ إﻟَﻰ ﻗَﻮﻣِﻪِ ﻏَﻀﺒﺎن آَﺳِﻔًﺎ()  ،(28إن ﻛﻠﻤﺘﻲ )ﻏﻀﺒﺎن وآﺳﻔﺎً( ﺣﺎﻻن
ﻣﻨﺼﻮﺑﺎن وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺐ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻟﻔﺘﺤﺔ؛ ﻓﻨﺠﺪ أن زﻣﻦ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻐﻀﺐ واﻷﺳﻒ ﻫﻮ زﻣﻦ اﻟﺮﺟﻮع
ﻟﻤﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم؛ ﻓﻜﺎن زﻣﻦ اﻟﺤﺎل وزﻣﻦ ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﻔﻌﻞ )رﺟﻊ( واﺣﺪاً.
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :إﻧﱠﺎ ﻫﺪﻳﻨَﺎه اﻟﺴﺒﻴﻞَ إﻣﺎ ﺷﺎﻛِﺮا وإﻣﺎ ﻛَﻔُﻮرا()  ،(29إن ﻛﻠﻤﺘﻲ )ﺷﺎﻛﺮاً وﻛﻔﻮراً( ﺣﺎﻻن
ﻣﻨﺼﻮﺑﺎن ،وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﻟﻔﺘﺤﺔ؛ إذ ﻧﺠﺪ أن زﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﻦ )ﺷﺎﻛﺮاً وﻛﻔﻮراً( ﻗﺪ
ﺟﺎء ﻣﺘﺄﺧﺮاً ﻋﻦ زﻣﻦ ﻋﺎﻣﻠﻬﻤﺎ اﻟﻔﻌﻞ )ﻫﺪى(؛ ﻷن اﻟﻬﺪاﻳﺔ ﺗﻤﺖ أوﻻً واﻟﺸﻜﺮ أو اﻟﻜﻔﺮ ﺛﺎﻧﻴﺎً.
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ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻢ أن ﻳﺄﺗﻲ زﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﺎل ﻣﻄﺎﺑﻘﺎً ﻟﺰﻣﻦ ﻋﺎﻣﻠﻪ ﻛﻤﺎ ﻣﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺜﺎل اﻟﺴﺎﺑﻖ؛
وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺐ أن ﻳﻜﻮن زﻣﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﺎل ﻣﻄﺎﺑﻘﺎً ﻟﺰﻣﻦ ﻋﺎﻣﻠﻪ.
ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺤﺎل:
إن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻫﻮ ﻣﺎ أوﻗﻊ أَﺛﺮاً إﻋﺮاﺑﻴﺎً ﻇﺎﻫﺮاً أو ﻣﻘﺪراً ﻋﻠﻰ آﺧﺮ اﻻﺳﻢ اﻟﺬي ﻋﻤﻞ ﺑﻪ؛ ﻓﻴﻘﺴﻢ
) (30
إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ :أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻟﻔﻈﻲ ،واﻵﺧﺮ ﻣﻌﻨﻮي ،واﻟﺤﺎل ﻣﻤﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻫﺬان اﻟﻌﺎﻣﻼن؛ ﻧﺤﻮ:
 -1ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺤﺎل اﻟﻠﻔﻈﻲ:
إﻧﻨﺎ ﻧﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎل ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ،أو ﺷﺒﻬﻪ ،أو ﻣﻌﻨﺎه ،وﻛﺎن ﻋﺎﻣﻼً ﺑﻪ؛
) (31
أي أوﻗﻊ اﻟﻨﺼﺐ ﻟﻠﺤﺎل ،ﻧﺤﻮ:
اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻌﻞ:
وﻧﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺜﻼﺛﺔ :اﻟﻤﺎﺿﻲ ،واﻟﻤﻀﺎرع ،واﻷﻣﺮ؛ ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﻓَﺎدﺧُﻠُﻮا أَﺑﻮاب ﺟﻬﻨﱠﻢ ﺧَﺎﻟِﺪِﻳﻦ ،(32 )(إن ﻛﻠﻤﺔ )ﺧﺎﻟﺪﻳﻦ( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ
ﻧﺼﺒﻪ اﻟﻔﺘﺤﺔ؛ وﻋﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﻔﻌﻞ )دﺧﻞ( ،وﻫﻮ اﻟﺬي ﺟﻠﺐ ﻟﻬﺎ اﻟﻨﺼﺐ؛ ﻷﻧّﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﻬﺎ.
اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺷﺒﻪ اﻟﻔﻌﻞ:
إﻧﻨﺎ ﻧﻘﺼﺪ ﺑﺸﺒﻪ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺸﺘﻘﺎً ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﻌﻞ وﺣﺮوﻓﻪ وﻗﺒﻞ
) (33
اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ واﻟﺘﺄﻧﻴﺚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺠﻨﺲ ،وﻗﺒﻞ اﻹﻓﺮاد واﻟﺘﺜﻨﻴﺔ واﻟﺠﻤﻊ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﺪد ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :إﻟﱠﺎ آَﺗِﻲ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪا()  ،(34إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻋﺒﺪاً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻋﺎﻣﻠﻬﺎ اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ
)آﺗﻲ( ،ﻓﻘﺪ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﻓﻌﻠﻪ؛ ﻓﻨﺼﺐ اﻟﺤﺎل )ﻋﺒﺪاً(؛ ﻓﺪﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺌﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ووﺿﺤﺖ
اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺮاد ﻣﻦ اﻟﻜﻼم.
) (35

اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﻌﻞ:

وﻧﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﻌﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﻌﻞ دون ﺣﺮوﻓﻪ ،ﻣﺜﻞ :اﺳﻢ اﻹﺷﺎرة،
وﺣﺮف اﻟﺘﻤﻨﻲ ،وﺣﺮف اﻟﺘﺮﺟﻲ ،وﺣﺮف اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ،وﺣﺮف اﻟﻨﺪاء ،وﺣﺮف اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ،واﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ،وﺷﺒﻪ
اﻟﺠﻤﻠﺔ ،واﺳﻢ اﻟﻔﻌﻞ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :وﻫﺬَا ﺑﻌﻠِﻲ ﺷﻴﺨًﺎ()  ،(36إن ﻛﻠﻤﺔ )ﺷﻴﺨﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ اﻟﻔﺘﺤﺔ،
وﻋﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻌﻨﻮي ،ﻫﻮ اﺳﻢ اﻹﺷﺎرة )ﻫﺬا( ،وﻗﺪ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل؛ ﻷﻧﱠﻪ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﻌﻞ )أُﺷﻴﺮ(؛
ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎز ﻣﺠﻲء اﻟﺤﺎل ﻣﻨﺼﻮﺑﺎً ﺑﺎﻟﻔﺘﺤﺔ )اﻷﺛﺮ اﻟﻈﺎﻫﺮ اﻟﺬي ﺟﻠﺒﻪ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ آﺧﺮ اﻟﺤﺎل(.
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اﻟﺠﺪﻳﻌﺎت وﻋﻮاد

) (37

 -2اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﻨﻮي:

ﻧﺺ اﻟﻨﺤﺎة ﻋﻠﻰ أن ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺮﻓﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺘﺪأ ﻣﻌﻨﻮي ،وﻧﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻮي ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻔﻈﻲ؛ ﻓﻜﻞ
ﻟﻔﻆ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ آﺧﺮه ﻋﻼﻣﺔ إﻋﺮاب ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ﻇﺎﻫﺮة أو ﻣﻘﺪرة ،وﻟﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻟﻔﻆ آﺧﺮ؛
ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻨﻮي ﻛﺎﻟﻤﺒﺘﺪأ ﻟﻢ ﻳﺘﻘﺪم ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻟﻔﻈﻲ؛ ﻓﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻌﻨﻮي؛ أي :اﻻﺑﺘﺪاء اﻟﺬي ﻣﻨﺤﻪ
اﻟﺮﻓﻊ ،واﻟﺤﺎل ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺘﺪأ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺻﺎﺣﺒﺎً ﻟﻬﺎ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﻓَﺄَﻣﺎ اﻟﱠﺬِﻳﻦ ﺷﻘُﻮا ﻓَﻔِﻲ اﻟﻨﱠﺎرِ ﻟَﻬﻢ ﻓِﻴﻬﺎ زﻓِﻴﺮ وﺷﻬﻴﻖ (106) ﺧَﺎﻟِﺪِﻳ ﻦ
ﻓِﻴﻬﺎ) ،(38 )((107إن ﻛﻠﻤﺔ )ﺧﺎﻟﺪﻳﻦ( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ اﻟﻴﺎء؛ ﻷﻧﱠﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺬﻛﺮ ﺳﺎﻟﻢ،
وﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎل )اﻟﺬﻳﻦ( ،واﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺮﻓﻊ ﻣﻌﻨﻮي؛ أي اﻻﺑﺘﺪاء؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻌﻴﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻋﺎﻣﻞ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎل واﻟﺤﺎل واﺣﺪاً؛ وﻫﻮ اﻻﺑﺘﺪاء )اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﻨﻮي( ،وﻫﻜﺬا ﻧُﺼِﺐ اﻟﺤﺎل ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ
اﻟﻤﻌﻨﻮي.
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎل:

) (39

ﺗﺒﻴﻦ اﻟﺤﺎل ﻫﻴﺌﺔ اﺳﻢ ﻣﻌﻴﻦ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺘﻘﺪﻣﺎً ﻋﻠﻴﻬﺎ ،أو ﻣﺘﺄﺧﺮاً ﻋﻨﻬﺎ أو ﻣﺤﺬوﻓﺎً ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎ
اﻟﻠﻐﻮي ،وﻫﺬا اﻻﺳﻢ ﻳﻌﺮب ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻠﺔ ،وﻳﺴﻤﻰ ﻫﺬا اﻻﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎل ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :وآَﺗَﻴﻨَﺎ ﺛَﻤﻮد اﻟﻨﱠﺎﻗَﺔَ ﻣﺒﺼِﺮةً()  ،(40إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﺒﺼﺮةً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ
اﻟﻔﺘﺤﺔ ،وﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎل )اﻟﻨﺎﻗﺔ( ﻣﻌﻮﻗﻌﻬﺎ اﻹﻋﺮاﺑﻲ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮب وﻋﻼﻣﺔ ﻧﺼﺒﻪ اﻟﻔﺘﺤﺔ ،وﻫﻲ
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺑﺪﺧﻮل ألْ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺤﺎل ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺲ ،أي ﺟﺎءت اﻟﺤﺎل ﻣﺆﻧﺜﺔ؛ ﻟﺘﻄﺎﺑﻖ
ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ.
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎل ﻧﻜﺮة:
إن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎل أن ﻳﺄﺗﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔً؛ وﻟﻜﻨﱠﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻳﺄﺗﻲ ﻧﻜﺮةً؛ وﻟﻜﻦ
) (41
ﻫﺬه اﻟﻨﻜﺮة ﻻ ﺑﺪ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﻮﻏﺎت ﺗﻤﻨﺤﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ؛ ﻷن ﺗﻜﻮن ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺣﺎل ،ﻧﺤﻮ:
 -1أن ﺗﻜﻮن اﻟﻨﻜﺮة ﻣﺘﺄﺧﺮة واﻟﺤﺎل ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻧﺤﻮ:

) (42

ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﻓَﺎذْﻛُﺮوا اﻟﻠﱠﻪ ﻛَﺬِﻛْﺮﻛُﻢ آَﺑﺎءَﻛُﻢَ أو أَﺷﺪ ذِﻛْﺮا()  ،(43إن ﻛﻠﻤﺔ )ذﻛﺮاً( ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻣﻨﺼﻮب،
وﻫﻲ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺤﺎل اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ )أﺷﺪ( واﻟﺬي ﺳﻮغ ﻟﻠﻨﻜﺮة )ذﻛﺮاً( أن ﺗﻜﻮن ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺤﺎل ﺗﻘﺪم
اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻴﻬﺎ.
) (44

 -2أن ﺗﻜﻮن اﻟﻨﻜﺮة ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ؛ إﻣﺎ ﺑﻨﻌﺖ ﺑﻌﺪﻫﺎ ،أو ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ،ﻧﺤﻮ:
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ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﻓِﻴﻬﺎ ﻳﻔْﺮق ﻛُﻞﱡ أَﻣﺮ ﺣﻜِﻴﻢ (4) أَﻣﺮا ﻣِﻦ ﻋِﻨْﺪِﻧَﺎ) ،(45 )((5إن ﻛﻠﻤﺔ )أﻣﺮ (ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ
ﻣﺠﺮور ،وﻫﻲ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺤﺎل)أﻣﺮاً( ،وﺣﻖ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺣﺎل؛ ﻷﻧﱠﻬﺎ وﺻﻔﺖ ﺑﺎﻟﻨﻌﺖ ﺑﻌﺪﻫﺎ
)ﺣﻜﻴﻢ(.
وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﻓِﻲ أَرﺑﻌﺔِ أَﻳﺎم ﺳﻮاءً ﻟِﻠﺴﺎﺋِﻠِﻴﻦ ،(46 )(إن ﻛﻠﻤﺔ )أرﺑﻌﺔ( اﺳﻢ ﻣﺠﺮور ،وﻫﻲ ﺻﺎﺣﺒﺔ
اﻟﺤﺎل )ﺳﻮاءً( ،وﺟﺎءت ﺻﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎل ﻣﻊ أﻧﱠﻬﺎ ﻧﻜﺮة؛ ﻷﻧﱠﻬﺎ ﻣﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ )أﻳﺎم.(
) (47

 -3أن ﺗﻜﻮن اﻟﻨﻜﺮة ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﻨﻔﻲ ،ﻧﺤﻮ:

ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :وﻣﺎ أَﻫﻠَﻜْﻨَﺎ ﻣِﻦ ﻗَﺮﻳﺔٍ إﻟﱠﺎ وﻟَﻬﺎ ﻛِﺘَﺎب ﻣﻌﻠُﻮم ،(48 )(إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻗﺮﻳﺔ( اﺳﻢ ﻣﺠﺮور ﻟﻔﻈًﺎ
ﻣﻨﺼﻮب ﻣﺤﻼً ﻋﻠﻰ أَﻧﻬﺎ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻟﻠﻔﻌﻞ )أﻫﻠﻚ( ،وﻫﻲ ﻧﻜﺮة ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﻔﻲ )ﻣﺎ( ،ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎز ﻟﻬﺎ
أن ﺗﻜﻮن ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺤﺎل اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﻌﺪﻫﺎ وﻫﻲ ﺟﻤﻠﺔ )وﻟﻬﺎ ﻛﺘﺎب(.
) (49

 -4أن ﺗﻜﻮن اﻟﻨﻜﺮة ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﺎﺳﺘﻔﻬﺎم ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
ﻳﺎ ﺻﺎح ﻫﻞْ

ﺣﻢ

ﻋﻴﺶ

ﻓﺘﺮى

ﺑﺎﻗﻴﺎً

ﻟﻨﻔﺴﻚ

ﻓﻲ

اﻟﻌﺬر

إﺑﻌﺎدﻫﺎ

) (50

اﻷﻣﻼ

إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻋﻴﺶ( ﻧﺎﺋﺐ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺮﻓﻮع ،وﻫﻲ ﻧﻜﺮة ،وﻗﺪ ﺟﺎءت ﺻﺎﺣﺒﺔً ﻟﻠﺤﺎل )ﺑﺎﻗﻴﺎً( واﻟﺬي
ﺳﻮغ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺣﺎل ﺗﻘﺪم اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم )ﻫﻞْ( ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 -5أن ﺗﻜﻮن اﻟﻨﻜﺮة ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﻨﻬﻲ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
ﻻ

ﻳﺮﻛﻨﻦ

أﺣﺪ

إﻟﻰ

اﻷَﺣﺠﺎم
ﻳﻮم

اﻟﻮﻏﻰ

ﻣﺘﺨﻮﻓﺎً

) (51

ﻟﺤﻤﺎم

إن ﻛﻠﻤﺔ )أﺣﺪ( ﻓﺎﻋﻞ ﻟﻠﻔﻌﻞ )ﻳﺮﻛﻦ( ،وﻫﻲ ﻧﻜﺮة ،ﻗﺪ ﺟﺎءت ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺤﺎل )ﻣﺘﺨﻮﻓﺎً(؛ واﻟﺬي
ﺳﻮغ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن ﺻﺎﺣﺒﻪ اﻟﺤﺎل ﺗﻘﺪم اﻟﻨﻬﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﻻ(.
 -6أن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎل ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻘﺮوﻧﺔ ﺑﺎﻟﻮاو ،ﻧﺤﻮ:

) (52

ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :وﻋﺴﻰ أَن ﺗَﻜْﺮﻫﻮا ﺷﻴﺌًﺎ وﻫﻮ ﺧَﻴﺮ ﻟَﻜُﻢ ،(53 )(إن ﻛﻠﻤﺔ )ﺷﻴﺌﺎً( ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮب،
وﻫﻲ ﻧﻜﺮة ،وﻗﺪ ﺟﺎءت ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺤﺎل )وﻫﻮ ﺧﻴﺮ ﻟﻜﻢ(؛ ﻷن ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺤﺎل اﻗﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﻟﻮاو؛ ﻓﺴﻮغ ﻟﻬﺎ
ذﻟﻚ اﻻﻗﺘﺮان أن ﺗﻜﻮن ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺤﺎل.
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اﻟﺠﺪﻳﻌﺎت وﻋﻮاد

 -7أن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎل ﺟﺎﻣﺪةً ،ﻧﺤﻮ:
) (54

ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﻫﺬا ﺧﺎﺗﻢ ذﻫﺒﺎً

إن ﻛﻠﻤﺔ )ﺧﺎﺗﻢ( ﺧﺒﺮ ﻣﺮﻓﻮع ،وﻫﻲ ﻧﻜﺮة ﺟﺎﻣﺪة ،أي ﻟﻴﺲ ﻣﺸﺘﻖ ،وﻫﻲ ﺻﺎﺣﺒﺖ اﻟﺤﺎل )ذﻫﺒﺎً(؛
ﺣﻖ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺤﺎل.
ﻷَﻧﱠﻬﺎ اﺳﻢ ﺟﺎﻣﺪة 
 -8أن ﺗﻜﻮن اﻟﻨﻜﺮة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻄﻒ اﻟﺬي ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺠﻤﻊ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ،ﻧﺤﻮ:

) (55

ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﻫﺆﻻء ﻧﺎس وﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﻨﻄﻠﻘﻴﻦ
إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻧﺎس( ﺧﺒﺮ ﻣﺮﻓﻮع ،وﻫﻲ ﻧﻜﺮة وﻋﻄﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ )ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ(؛ ﻓﺠﺎز ﻟﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن
ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺤﺎل )ﻣﻨﻄﻠﻘﻴﻦ(.
 -9أﺣﻮال ﻣﻦ اﻟﻨﻜﺮات ﻣﺮﺟﻌﻬﺎ اﻟﺴﻤﺎع ﻋﻦ ﻓﺼﺤﺎء اﻟﻌﺮب ﺟﺎءت ﺻﺎﺣﺒﺔ ﺣﺎل دون اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
) (56
ﻣﺴﻮغ ﻟﻬﺎ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﻮﻟﻬﻢ :ﺻﻠﻰ رﺟﺎلٌ ﻗﻴﺎﻣﺎً

) (57

إن ﻛﻠﻤﺔ )رﺟﺎل( ﻓﺎﻋﻞ ﻣﺮﻓﻮع ،وﻫﻲ ﻧﻜﺮة ﺟﺎءت ﺻﺎﺣﺒﺔً ﻟﻠﺤﺎل )ﻗﻴﺎﻣﺎً( ،وﻫﺬا اﻟﻤﺠﻲء دون
ﻣﺴﻮغ؛ وﻟﻜﻦ ﻣﺠﺮد ﺳﻤﺎع ﻣﻦ ﻓﺼﺤﺎء اﻟﻌﺮب.
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎل إذا ﻛﺎن ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ:

) (58

ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﻀﺎف إﻟﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺎل؛ وﻟﻜﻦ ﺿﻤﻦ ﺷﺮوط ﻳﺠﺐ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ﺑﻪ ،ﻧﺤﻮ:
 -1أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻀﺎف ﺟﺰءاً ﺣﻘﻴﻘﻴﺎً ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺎف إﻟﻴﻪ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :وﻧَﺰﻋﻨَﺎ ﻣﺎ ﻓِﻲ ﺻﺪورِﻫِﻢ ﻣِﻦ ﻏِﻞ إﺧْﻮاﻧًﺎ()  ،(59إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻫﻢ( ﺿﻤﻴﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻓﻲ
ﻣﺤﻞ ﺟﺮ ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ ،وﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎل )إﺧﻮاﻧﺎً( ،وﻷن اﻟﻤﻀﺎف )ﺻﺪور( ﺟﺎء ﺟﺰءًا ﺣﻘﻴﻘﻴﺎً ﻣﻦ
اﻟﻤﻀﺎف إﻟﻴﻪ )ﻫﻢ( ﺟﺎز ﻟﻠﻤﻀﺎف إﻟﻴﻪ أن ﻳﻜﻮن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎل.
 -2أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻀﺎف ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﺠﺰء اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺎف إﻟﻴﻪ ،ﺑﺸﺮط ﻳﺼﺢ ﺣﺬف اﻟﻤﻀﺎف وإﻗﺎﻣﺔ
اﻟﻤﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻣﻜﺎﻧﻪ؛ ﻓﻼ ﻳﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :أَن اﺗﱠﺒﻊ ﻣِﻠﱠﺔَ إﺑﺮاﻫِﻴﻢ ﺣﻨِﻴﻔًﺎ()  ،(60إن ﻛﻠﻤﺔ )إﺑﺮاﻫﻴﻢ( ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻣﺠﺮور ،وﻫﻲ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎل )ﺣﻨﻴﻔﺎً( وﻣﻠﺔ ﻣﻀﺎف ،وﻫﻲ ﺑﻤﻨﺰل اﻟﺠﺰء اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻀﺎف إﻟﻴﻪ ،ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻮ
ﺣﺬﻓﺖ؛ ﻟﺤﻞ اﻟﻤﻀﺎف إﻟﻴﻪ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ دون أن ﻳﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :أَن اﺗﱠﺒﻊ ﻣِﻠﱠﺔَ إﺑﺮاﻫِﻴﻢ ﺣﻨِﻴﻔًﺎ() .(61
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 -3أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻀﺎف ﻋﺎﻣﻼً ﻓﻲ اﻟﻤﻀﺎف إﻟﻴﻪ؛ ﻛﺄن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻀﺎف ﻣﺼﺪراً ،أو اﺳﻤﺎً ﻣﺸﺘﻘﺎً ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :إﻟَﻴﻪِ ﻣﺮﺟﻌﻜُﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ()  ،(62إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﺮﺟﻊ( ﻣﺒﺘﺪأ ﻣﺮﻓﻮع ،وﻫﻲ ﻣﺼﺪر ﻣﻴﻤﻲ
ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﻓﻌﻠﻪ؛ ﻓﺠﺎءت اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻔﻈﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺎب إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ إﻟﻰ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎز ﻟﻠﻤﻀﺎف إﻟﻴﻪ
أن ﻳﻜﻮن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎل.
ﺣﺬف ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎل:
إن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎل أ ن ﻳﻜﻮن ﻣﺬﻛﻮراً ﻓﻲ اﻟﻜﻼم؛ ﻟﻜﻲ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻔﺎﺋﺪة؛ وﻟﻜﻨﱠﻪ ﻗﺪ ﻳﺤﺬف
وﻳﻜﻮن ﺣﺬﻓﻪ ﺟﻮازاً ،أو وﺟﻮﺑﺎً ،ﻧﺤﻮ:
أ -ﺟﻮاز اﻟﺤﺬف:
ﻳﺤﺬف ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎل ﺟﻮازاً إذا دلﱠ أﺳﻠﻮب اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﺣﺬﻓﻪ ،ﻧﺤﻮ:
 (1ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :أَﻫﺬَا اﻟﱠﺬِي ﺑﻌﺚَ اﻟﻠﱠﻪ رﺳﻮﻟًﺎ()  ،(63إن ﻛﻠﻤﺔ )رﺳﻮﻻً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ
اﻟﻀﻤﻴﺮ )اﻟﻬﺎء( اﻟﻮاﻗﻊ ﻣﻔﻌﻮﻻً ﺑﻪ ﻟﻠﻔﻌﻞ )ﺑﻌﺚ(؛ ﻟﻜﻨﻪ ﻣﺤﺬوف ﺟﻮازاً؛ ﻷن اﻟﻜﻼم دالٌ ﻋﻠﻴﻪ؛
ﻓﻬﻮ راﺑﻂ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﻮﺻﻮﻟﻬﺎ) .(64
 (2ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﻓَﻀﻠًﺎ ﻣِﻦ رﺑﻚ ذَﻟِﻚ ﻫﻮ اﻟْﻔَﻮز اﻟْﻌﻈِﻴﻢ ،(65 )(إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻓﻀﻼً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ
ﻣﺼﺪر ،وﻗﺪ ﺣﺬف ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ؛ ﻷن اﻟﻤﺼﺪر )ﻓﻀﻼً( أﻏﻨﻰ ﻋﻦ ذﻛﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ،وﺑﺴﺒﺐ
ﺣﺬف اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺣﺬف ﻣﻌﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎل.
 (3ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﻛﻴﻒ ﺟﺌﺖ؟ ﻓﻴﺠﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻞ :ﻣﺎﺷﻴﺎً.
إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﺎﺷﻴﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ ،وﻗﺪ ﺣﺬف ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ؛ ﻷن اﻟﻜﻼم
اﻟﻤﺘﻘﺪم ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻟﺴﺆال ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺬوف؛ ﻓﻴﺠﻮز اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ :ﺟﺌﺖ ﻣﺎﺷﻴﺎً.
) (66

ب -وﺟﻮب اﻟﺤﺬف:

 -1إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎل ﻣﺆﻛﺪةً ﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﺠﻤﻠﺔ؛ ﻧﺤﻮ:
ﻗﻮﻟﻨﺎ :زﻳﺪ أﺑﻮك رﺣﻴﻤﺎً
إن ﻛﻠﻤﺔ )رﺣﻴﻤﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب أﻛﺪت اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬي ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ ﺟﻤﻠﺔ )زﻳﺪ أﺑﻮك(؛ ﻓﺎﻟﺮﺣﻤﺔ ﻣﻌﻨﻰ
ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ ،وﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻮاﻓﻖ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﺎل ،ﻟﺬﻟﻚ ﺣﺬف ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺤﺎل وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ،وﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻤﺎ:
) (67
)أﻋﺮﻓﻪ رﺣﻴﻤﺎً(.
 -2إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎل داﻟﺔ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة أو ﻧﻘﺺ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﺗﺪرﻳﺠﻲ؛ ﻧﺤﻮ:
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اﻟﺠﺪﻳﻌﺎت وﻋﻮاد

) (68

ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﺗﺼﺪق ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﺑﺪرﻫﻢ؛ ﻓﺼﺎﻋﺪاً

إن ﻛﻠﻤﺔ )ﺻﺎﻋﺪاً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،ودﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺪرج ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﺪراﻫﻢ اﻟﻤﺘﺼﺪق ﺑﻬﺎ؛ ﻟﺬﻟﻚ
ﺣﺬف ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺤﺎل وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ،وﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻤﺎ :اذﻫﺐ ﺑﺎﻟﻌﺪد ﺻﺎﻋﺪاً.
 -3أن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎل ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﺎﺳﺘﻔﻬﺎم ﻳﺮاد ﻣﻨﻪ اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ ،ﻧﺤﻮ:

) (69

ﻗﻮﻟﻨﺎ :أﺳﺎﻫﺮاً ،وﻗﺪ اﻧﺘﻬﻰ اﻟﻠﻴﻞ؟
إن ﻛﻠﻤﺔ )ﺳﺎﻫﺮاً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻗﺪ ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﺳﺘﻔﻬﺎم ﻳﺮاد ﻣﻨﻪ ﺗﻮﺑﻴﺦ اﻟﺴﺎﻫﺮ ،ﻷﻧﱠﻪ ﻗﺪ
اﻧﺘﻬﻰ وﻗﺖ اﻟﻨﻮم وﻫﻮ ﻣﺎ زال ﻟﻢ ﻳﻨﻢ؛ ﻓﺤﺬف ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺤﺎل وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ وﺗﻘﺪﻳﺮﻫﻤﺎ:
أﺗﺒﻘﻰ ﺳﺎﻫﺮاً وﻗﺪ اﻧﺘﻬﻰ اﻟﻠﻴﻞ.
ج -وﺟﻮب ذﻛﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎل:

) (70

ﻳﺬﻛﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎل وﺟﻮﺑﺎً إذا ﻟﻢ ﻳﺪل ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﺣﺬﻓﻪ وﺟﻮﺑﺎً ،أو إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺟﺎﺋﺰ ﺣﺬﻓﻪ
ﺟﻮازاً ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :وﻣِﻦ آَﻳﺎﺗِﻪِ أَن ﻳﺮﺳِﻞَ اﻟﺮﻳﺎ ح ﻣﺒﺸﺮاتٍ()  ،(71إ ن ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﺒﺸﺮات( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب
وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ )اﻟﺮﻳﺎح( وذﻛﺮ وﺟﻮﺑﺎً؛ ﻷن اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻋﺮاﺑﻲ ﻟﻪ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ،واﻟﺠﻤﻠﺔ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻪ ﻗﺒﻞ أن
ﻳﻜﻮن ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺎل .وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﺴﻮغ ﻟﻠﺤﺬف وﺟﻮﺑ ًﺎ أو ﺟﻮازاً.
اﻟﻤﺤﻮر اﻟﺜﺎﻧﻲ :أﻗﺴﺎم اﻟﺤﺎل اﻟﻤﻔﺮدة ودﻻﻟﺔ ﻛﻞ واﺣﺪةٍ ﻣﻨﻬﺎ
إن اﻟﺤﺎل اﻟﻤﻔﺮدة ﻫﻲ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻴﺲ ﺟﻤﻠﺔ وﻻ ﺷﺒﻪ ﺟﻤﻠﺔ؛ وﻫﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻟﻔﻈﺎً ﻣﻔﺮداً؛ ﻓﻴﻜﻮن ﻫﺬا
اﻟﻠﻔﻆ اﺳﻤﺎً ﻣﺸﺘﻘﺎً أو ﺟﺎﻣﺪاً ،وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﻳﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ أﻗﺴﺎم ﻣﺘﻌﺪدة ،ﻧﺤﻮ:
 (1ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺤﺎل اﻟﻤﻔﺮدة إﻟﻰ ﺛﺎﺑﺘﺔ وﻣﺘﻨﻘﻠﺔ ،ﻧﺤﻮ:

) (72

أ -اﻟﻤﺘﻨﻘﻠﺔ :وﻫﻲ اﻟﺤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺷﻲء )ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ( ﻣﺪة ﻣﺆﻗﺘﺔ ،ﺛﻢ ﺗﻔﺎرﻗ ﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ؛ ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺖ
داﺋﻤﺔ اﻟﻤﻼزﻣﺔ ﻟﻪ ،وﻫﻲ اﻷﻛﺜﺮ واﻷﻏﻠﺐ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﺤﺎل ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :وﻟَﻤﺎ رﺟﻊ ﻣﻮﺳﻰ إﻟَﻰ ﻗَﻮﻣِﻪِ ﻏَﻀﺒﺎن آَﺳِﻔًﺎ()  ،(73إن ﻛﻠﻤﺘﻲ )ﻏﻀﺒﺎن وآﺳﻔﺎً( ﺣﺎﻻن
ﻣﻨﺼﻮﺑﺎن ،وﻫﺎ اﺳﻤﺎن ﻣﺸﺘﻘﺎن ﻳﺪﻻن ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم وﻗﺖ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻗﻮﻣﻪ؛ ﻓﻨﻠﺤﻆ
أن اﻟﻐﻀﺐ واﻷﺳﻒ ﺻﻔﺎت اﺗﺼﻒ ﺑﻬﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ ﺣﺎل رﺟﻮﻋﻪ ﻓﻘﻂ ،وﻫﻲ ﻏﻴﺮ ﺛﺎﺑﺘﺔ؛
ﻷﻧﱠﻪ ﻓﻲ زﻣﻦ ﻻﺣﻖ ﻗﺪ ﻳﻔﺎرﻗﻬﺎ ﻟﻐﻴﺮﻫﺎ؛ ﻓﻴﻜﻮن ﻓﺮﺣﺎً آﻣﻼً ،وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻳﺴﻤﻰ
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ﻣﺘﻨﻘﻼً ،وﻗﺪ دﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ،وﻗﺪ أﻓﺎد ﺑﻴﺎن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ
اﻟﻤﺮاد ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻠﺔ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﻞﱠ ﺑﻤﻮﺳﻰ ﻋﻨﺪ رﺟﻮﻋﻪ إﻟﻰ ﻗﻮﻣﻪ.
ب -اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ :ﻫﻲ اﻟﺤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺷﻲء )ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ( ﺗﻼزﻣ ﻪ – ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺐ – وﻻ ﺗﻜﺎد ﺗﻔﺎرﻗﻪ.
وﺗﻜﻤﻦ ﻫﺬهِ اﻟﻤﻼزﻣﺔ ﻓﻲ واﺣﺪةٍ ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 -1أن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎل داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ؛ ﻓﻴﻜﻮن اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮي وﻣﺎ ﻳﺮاد
ﺗﺄﻛﻴﺪه ﻣﻨﻪ ،ﻧﺤﻮ:
 -1أن ﻳﻜﻮن ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﺎل ﻣﺆﻛﺪاً ﻟﻤﻀﻤﻮن ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺑﺸﺮط أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﻤﻀﻤﻮن أﻣﺮاً
ﺛﺎﺑﺘﺎً ﻣﻼزﻣﺎً ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ؛ ﻓﻴﺘﺤﻘﻖ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﺎل وﻣﻀﻤﻮن اﻟﺠﻤﻠﺔ اﺗﻔﺎﻗﺎً ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﻮﻟﻨﺎ :زﻳﺪ أﺑﻮك رﺣﻴﻤﺎً

) (74

إن ﻛﻠﻤﺔ )رﺣﻴﻤﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻣﻔﻬﻮم ﻟﺪى اﻟﺴﺎﻣﻊ ،وﻫﺬا
اﻟﻤﻌﻨﻰ أﻛﺪ ﻣﻌﻨﻰ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ اﻟﺠﻤﻠﺔ )زﻳﺪ أﺑﻮك(؛ ﻷن ﻋﻼﻗﺔ اﻷﺑﻮة ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻮد واﻟﻌﻄﻒ واﻟﺘﺠﺎوز
ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء واﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﻣﺸﻘﺔ اﻟﻨﻔﺲ ،وﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺮﺣﻤﺔ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎز اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﺑﺎﻟﺤﺎل؛ ﻓﺪﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ؛ أي ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻟﻤﻌﻨﻰ وﺗﺤﻘﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮي.
وﻗﺪ ورد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﻧﺤﻮ :ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :أُوﻟَﺌِﻚ ﻫﻢ اﻟْﻜَﺎﻓِﺮون
ﺣﻘﺎ() .(75
 -2أن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎل ﻣﺆﻛﺪة ﻟﻌﺎﻣﻠﻬﺎ؛ إﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻌﺎً ،أو ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ دون اﻟﻠﻔﻆ؛ ﻧﺤﻮ:
أ -ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺆﻛﺪاً ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :وأَرﺳﻠْﻨَﺎك ﻟِﻠﻨﱠﺎس رﺳﻮﻟًﺎ()  ،(76إن ﻛﻠﻤﺔ )رﺳﻮل( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ،
وﻗﺪ اﺷﺘﺮﻛﺖ ﻣﻊ ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﻔﻌﻞ )أرﺳﻞ( ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ؛ ﻓﺠﺎءت داﻟﺔً ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻊ
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻫﻴﺌﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ.
ب -ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺆﻛﺪاً ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :واﻟﺴﻠَﺎم ﻋﻠَﻲ ﻳﻮم وﻟِﺪتُ وﻳ ﻮم أَﻣﻮتُ وﻳﻮم أُﺑﻌﺚُ ﺣﻴﺎ()  ،(77إن ﻛﻠﻤﺔ )ﺣﻴﺎً( ﺣﺎل
ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ ،وﻗﺪ اﺷﺘﺮﻛﺖ ﻣﻊ ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ؛ إذ إن اﻟﺒﻌﺚ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻦ
ﺟﺪﻳﺪ ،أي ﻋﻮدة اﻟﺮوح ،واﻟﺤﻴﺎة وﺟﻮد اﻟﺮوح ﻓﻲ اﻟﺠﺴﺪ؛ ﻓﻜﺎن ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﺎل وﻋﺎﻣﻠﻬﺎ واﺣﺪاً وﻫﻮ
وﺟﻮد اﻟﺮوح ﻓﻲ اﻟﺠﺴﺪ؛ ﻟﻴﻜﻮن ﺣﻴﺎً ،وﻫﻜﺬا أﻛﺪت اﻟﺤﺎل ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻌﻨﻰ وﻟﻴﺲ ﻟﻔﻈﺎً .ﻓﺪﻟﺖ اﻟﺤﺎل
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﻜﺴﺐ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻗﻮة دﻻﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎه اﻟﻤﺮاد.
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اﻟﺠﺪﻳﻌﺎت وﻋﻮاد

 -3أن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﻼل ﻣﺆﻛﺪةً ﺑﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻊ ﻣﻼزﻣﺘﻬﺎ ﻟﻪ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﻟَﺂَﻣﻦ ﻣﻦ ﻓِﻲ اﻟْﺄَرض ﻛُﻠﱡﻬﻢ ﺟﻤﻴﻌﺎ()  ،(78إن ﻛﻠﻤﺔ )ﺟﻤﻴﻌﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ ﺗﻔﻴﺪ
اﻟﺠﻤﻊ وﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎل ﺟﺎء داﻻً ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮم ،وﻫﻮ اﻻﺳﻢ اﻟﻤﻮﺻﻮل )ﻣﻦ(؛ ﻓﺄﻛﺪت اﻟﺤﺎل ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻌﻨﻰ ،ووﺿﺤﺖ ﻫﻴﺌﺘﻪ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 -4أن ﻳﻜﻮن ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ داﻻً ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺪد ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ؛ ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻓﺮداً ﻣﻦ ﻧﻮع ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓﻴﻪ ﺧﻠﻖ
) (79
اﻷﻓﺮاد وإﻳﺠﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣ ﺮ اﻷﻳﺎم ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﺧﻠﻖ اﻟﻠﻪ ﺟﻠﺪ اﻟﻨﻤﺮ ﻣﻨﻘﻄﺎً.
إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﻨﻘﻄﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻮ اﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ ،وﻋﺎﻣﻞ اﻟﺤﺎل اﻟﻔﻌﻞ )ﺧﻠﻖ( واﻟﺨﻠﻖ ﻣﺘﺠﺪد
ﺣﺴﺐ أﻓﺮاده ﻋﻠﻰ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ؛ ﻓﺠﺎءت اﻟﺤﺎل ﻣﺆﻛﺪةً ﻟﺨﻠﻖ اﻟﻨﻤﺮ وﺟﻠﺪه ﺑﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻘﻴﻄﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺠﺪد اﻷﻓﺮاد؛ ﻓﺪﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ،واﺳﺘﻤﺮار ﺛﺒﺎت اﻟﻤﻌﻨﻰ.
 -5أﺣﻮال ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﺮﺟﻌﻬﺎ اﻟﺴﻤﺎع ،ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻬﺎ اﻟﺜﺒﻮت ﺑﻘﺮاﺋﻦ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻧﺤﻮ:

) (80

ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :وﻫﻮ اﻟﱠﺬِي أَﻧْﺰلَ إﻟَﻴﻜُﻢ اﻟْﻜِﺘَﺎب ﻣﻔَﺼﻠًﺎ()  ،(81إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﻔﺼﻼً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ
اﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ ،ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ )أﻧﺰل( وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ )اﻟﻜﺘﺎب( ،واﻟﻜﺘﺎب داﺋﻢ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ،وﺛﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻧﱠﻪ ﻛﺘﺎب
ﻣﻘﺪس ﺗﻔﺼﻴﻠﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻠﻨﺎس ﻣﻌﺮوف ﻟﺪﻳﻬﻢ؛ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺻﻔﺔ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻃﺎرﺋﺔ ﻟﻪ؛ ﻷن ﻫﺬا
اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ إﻋﺠﺎز اﻟﻜﺘﺎب ،واﻟﺤﺎل دﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ )اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ(.
 -2ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺤﺎل إﻟﻰ ﻣﺸﺘﻘﺔ وﺟﺎﻣﺪة ،ﻓﺄَﻣﺎ اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ،ﻧﺤﻮ:

) (82

أ -اﻟﺤﺎل اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ :ﻫﻲ ﻣﺎ ﺟﺎءت وﺻﻔ ًﺎ ﻣﺸﺘﻘﺎً؛ أي ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻌﺸﺮة ،وﻫﻲ اﻷﻏﻠﺐ ﻓﻲ
اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﻤﺎل ،ﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻬﺎ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :وﻫﺬَا ﺻِﺮاطُ رﺑﻚ ﻣﺴﺘَﻘِﻴﻤﺎ()  ،(83إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ
ﻣﺸﺘﻖ )اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ( ،وﻗﺪ أُﺧﺬت ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ )اﺳﺘﻘﺎم( ،ودﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺠﻤﻠﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﺎ )ﻫﺬا ﺻﺮاط رﺑﻚ( ؛ ﻓﻤﻦ اﻟﻤﻌﺮوف أن اﻟﺼﺮاط ﻋﺪل أي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻟﻌﺪاﻟﺔ؛ ﻓﺠﺎءت اﻟﺤﺎل
ﻣﺆﻛﺪةً ﻟﻪ.
ب -اﻟﺤﺎل اﻟﺠﺎﻣﺪة وﺗﻘﺴﻢ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ:
أ -اﻟﺤﺎل اﻟﺠﺎﻣﺪة؛ وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺠﺎﻣﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺄوﻳﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﻖ ،ﻧﺤﻮ:

) (84

 -1أَن ﺗﻘﻊ اﻟﺤﺎل ﻣﺸﺒﻬﺎً ﺑﻪ ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ إﻓﺎدة ﺗﺒﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮدة ﻟﺬاﺗﻬﺎ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﻮﻟﻨﺎ :رﻛﺾ اﻟﻼﻋﺐ رﻳﺤﺎً
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إن ﻛﻠﻤﺔ )رﻳﺤﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﺟﺎﻣﺪ؛ أي ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺘﻖ ،واﻟﺬي ﺳﻮغ ﻟﻠﺠﺎﻣﺪ أ ن
ﻳﺄﺗﻲ ﺣﺎﻻً اﺷﺘﻤﺎل اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ؛ ﻓﺎﻟﻼﻋﺐ ﻣﺸﺒﻪ واﻟﺮﻳﺢ ﻣﺸﺒﻪ ﺑﻪ؛ وﻟﻜﻦ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ
ﻣﻘﺼﻮد ﻟﺬاﺗﻪ ،ﺑﻤﻘﺪار ﻗﺼﺪ ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻼﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﺴﺮﻋﺔ زﻣﻦ اﻟﺮﻛﺾ؛ ﻟﺬﻟﻚ دﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻛﺸﻒ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻼﻋﺐ.
 -2أَن ﺗﻘﻊ اﻟﺤﺎل داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺎﻋﻠﺔ ،وﻫﻲ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺒﻴﻦ ،وﻳﻜﻮن ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ﺟﺎرﻳﺎً ﻋﻠﻰ
ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻤﻔﺎﻋﻠﺔ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﺳﻠﻤﺖ اﻟﺒﺎﺋﻊ اﻟﻨﻘﻮد ﻣﻘﺎﺑﻀﺔً
إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﻘﺎﺑﻀﺔ( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﻋﻠﻰ وزن ﻣﻔﺎﻋﻠﺔ ،وﻫﺬا اﻟﻮزن ﻳﺪل ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ،وﻫ ﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﺳﻮغ ﻟﻬﺬا اﻻﺳﻢ اﻟﺠﺎﻣﺪ أن ﻳﻜﻮن ﺣﺎﻻً؛ ﻓﺪﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻔﺎﻋﻞ واﻟﻤﻔﻌﻮل ،ووﺿﺤﺖ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ أَﻧﱠﻬﺎ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻨﻘﻮد.
 -3أَن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎل داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﻟﺸﻲء ﻣﻌﻴﻦ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﺑﻌﺖُ اﻟﻘﻤﺢ ﻛﻴﻠﺔ ﺑﺜﻼﺛﻴﻦ
إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻛﻴﻠﺔً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﺟﺎﻣﺪ؛ وﻷَﻧﱠﻬﺎ دﻟﺖ ﻋﻠﻰ وزن )ﻣﻘﺎس( ﻟﻪ ﺳﻌﺮ ﺧﺎص
ﺑﻪ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ذﻛﺮ ﻫﺬا اﻟﻤﻘﺎس؛ ﻓﺪﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن اﻟﺜﻤﻦ اﻟﻤﺒﺎع ﺑﻪ اﻟﻘﻤﺢ؛ أي أﻓﺎدت
اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ وإزاﻟﺔ اﻟﻐﻤﻮض.
 -4أَن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎل داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﻮﻟﻨﺎ :دﺧﻞ اﻟﻄﻼب اﻟﻐﺮﻓﺔ واﺣﺪاً واﺣﺪاً
إن ﻛﻠﻤﺔ )واﺣﺪاً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﺟﺎﻣﺪ؛ ﻓﺠﺎز ﻟﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻻً؛ ﻷن أﺳﻠﻮب اﻟﻜﻼم
داﺧﻞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮي دل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﻄﻼب إﻟﻰ اﻟﻐﺮﻓﺔ؛ ﻓﺪﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﻄﻼب أﺛﻨﺎء دﺧﻮل اﻟﻐﺮﻓﺔ؛ ﻓﺒﻴﻨﺖ اﻟﺤﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل دﻻﻻﺗﻬﺎ.
 -5أَن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎل ﻣﺼﺪراً ﺻﺮﻳﺤﺎً ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻮﺻﻒ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
ﺗﺜﻖ
ﻻ

ﺑﺎﻟﻜﺬوب،

ﻳﻘﻴﻨﺎً

واﻋﻠﻢ

ﺷﺮ

إن

اﻟﺮﺟﺎل

ﻓﻴﻨﺎ

اﻟﻜﺬوب

) (85
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اﻟﺠﺪﻳﻌﺎت وﻋﻮاد

إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻳﻘﻴﻨﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ ﻣﺼﺪر ﺻﺮﻳﺢ ،وﻗﺪ ﺳﻮغ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻮﺻﻒ أَن ﺗﻜﻮن
ﺣﺎﻻً؛ إذ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ )ﻣﺘﻴﻘﻨﺎً( ؛ ﻓﻘﺪر اﻟﺤﺎل اﻟﺠﺎﻣﺪ ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﻖ ،ودﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ )اﻋﻠﻢ( ﻣﻊ ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺌﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ إذ ﺻﺢ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ.
ب -اﻟﺤﺎل اﻟﺠﺎﻣﺪة :وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺄوﻳﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺸﺘﻖ ،ﻧﺤﻮ:

) (86

 -1أَن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎل ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :إﻧﱠﺎ أَﻧْﺰﻟْﻨَﺎه ﻗُﺮآَﻧًﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ()  ،(87إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻗﺮآن( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﺟﺎﻣﺪ،
وﺟﺎءت ﺣﺎﻻً؛ ﻷﻧﱠﻬﺎ ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻨﻌﺖ )ﻋﺮﺑﻴﺎً( ،وﻗﺪ دﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ وﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺮاد
وإزاﻟﺔ اﻟﻐﻤﻮض ﻋﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ.
 -2أَن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎل داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻌﻴﺮ ﺷﻲء ﻣﻌﻴﻦ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﺑﻌﺖ اﻟﻘﻤﺢ ﻣﺪا ﺑﻌﺸﺮﻳﻦ ﻗﺮﺷﺎً
إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﺪا( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﺟﺎﻣﺪ دال ﻋﻠﻰ وﺣﺪة وزن ﻣﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ؛ وﻟﻜﻦ
وﺟﻮدﻫﺎ ﺣﺎﻻً ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ ﻳﺮﻓﻊ ﻏﻤﻮﺿﺎً وإﺑﻬﺎﻣﺎً ﻳﻌﺘﺮي اﻟﻜﻼم ﺑﺪوﻧﻬﺎ؛ ﻓﺪﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ
اﻟﻤﻌﻨﻰ وﺗﻮﺿﻴﺤﻪ.
 -3أَن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎل داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﻓَﺘَﻢ ﻣِﻴﻘَﺎتُ رﺑﻪِ أَرﺑﻌِﻴﻦ ﻟَﻴﻠَﺔً()  ،(88إن ﻛﻠﻤﺔ )أرﺑﻌﻴﻦ( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ ﻋﺪد ،أي
اﺳﻢ ﺟﺎﻣﺪ؛ ﻓﺠﺎءت ﺣﺎل وﻣﺆﻛﺪة ﻟﻌﺎﻣﻠﻬﺎ وﻣﻮﺿﺤﺔ ﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺠﻤﻠﺔ؛ ﻓﻜﺎﻧﺖ دﻻﻟﺘﻬﺎ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ.
 -4أَن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎل ﻓﺮع ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :وﺗَﻨْﺤِﺘُﻮن اﻟْﺠﺒﺎلَ ﺑﻴﻮﺗًﺎ()  ،(89إن ﻛﻠﻤﺔ )ﺑﻴﻮﺗﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﺟﺎﻣﺪ،
وﻷَﻧﱠﻬﺎ ﻓﺮع ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ )اﻟﺠﺒﺎل( ﺟﺎز ﻟﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن ﺣﺎل ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻮدﻫﺎ؛ ﻓﺪﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن
اﻟﺠﻨﺲ واﻟﻨﻮع؛ ﻓﺒﻴﻨﺖ أن اﻟﺠﺒﺎل ﺟﻨﺲ اﻟﺒﻴﻮت اﻟﻤﺮادة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ.
 -5أَن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎل أﺻﻼً ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :أَأَﺳﺠﺪ ﻟِﻤﻦ ﺧَﻠَﻘْﺖَ ﻃِﻴﻨًﺎ()  ،(90إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻃﻴﻨﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﺟﺎﻣﺪ،
وﻗﺪ ﺟﺎءت اﻟﺤﺎل أﺻﻼً ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ؛ ﻷن اﻟﻤﺨﻠﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،وأﺻﻞ ﺧﻠﻘﻪ ﻣﻦ ﻃﻴﻦ؛ ﻓﺪﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ
ﺑﻴﺎن ﺟﻨﺲ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ،وﺗﻮﺿﻴﺢ ﺧﻠﻘﻪ أﻧﱠﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﺮاب.
 -6أَن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎل ﻧﻮﻋﺎً ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ،ﻧﺤﻮ:
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ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﻫﺬا ﻣﺎﻟﻚ ذﻫﺒﺎً
إن ﻛﻠﻤﺔ )ذﻫﺒﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﺟﺎﻣﺪ ،وﻗﺪ ﺟﺎءت ﺣﺎﻻً؛ ﻷﻧﱠﻬﺎ ﻧﻮع ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ؛
ﻓﺎﻟﺬﻫﺐ أﺣﺪ أﻧﻮاع اﻟﻤﺎل؛ ﻓﺪﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻧﻮع اﻟﻤﺎل أﻧﱠﻪ ذﻫﺐ وﻻ ﻳﺤﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن ﺷﻲء
آﺧﺮ.
 -7أَن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎل واﺣﺪةً ﻣﻦ ﺣﺎﻟﻴﻦ ﻳﻨﺼﺒﻬﻤﺎ أﻓﻌﻞ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ،ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﻦ ﻳﺘﺤﺪان ﻓﻲ ﻣﺪﻟﻮﻟﻬﻤﺎ،
وﺗﺪل ﻫﺬه اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ أن ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻃﻮر ﻣﻦ أﻃﻮارهِ ﻣﻔﻀﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ أو ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮه ،ﻧﺤﻮ:
) (91

ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﻫﺬا اﻟﺨﺎدم ﺷﺒﺎﺑﺎً أﻗﻮى ﻣﻨﻪ ﻛﻬﻮﻟﺔً

إن ﻛﻠﻤﺘﻲ )ﺷﺒﺎﺑﺎً وﻛﻬﻮﻟﺔً( ﺣﺎﻻن ﻣﻨﺼﻮﺑﺎن ،وﻫﻤﺎ اﺳﻤﺎن ﺟﺎﻣﺪان وﻗﺪ ﺟﺎز ﻟﻬﻤﺎ أن ﻳﻜﻮﻧﺎ
ﺣﺎﻟﻴﻦ وﺟﻮدﻫﻤﺎ ﻓﻲ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ؛ ﻓﺪﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ أن ﻫﻨﺎك ﻣﻔﻀﻞ وﻣﻔﻀﻞ ﻋﻠﻴﻪ؛
ﻓﺒﻴﻨﺖ اﻟﺤﺎل اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻠﺔ ،وﻫﻮ أن اﻟﺸﺒﺎب ﻫﻮ اﻟﻤﺮاد.
 -3ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺤﺎل إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﻧﻜﺮة ،ﻧﺤﻮ:

) (92

أ -اﻟﻨﻜﺮة :ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎل أن ﺗﻜﻮن ﻧﻜﺮة ،أو ﻣﺎ ﻫﻮ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻨﻜﺮة ،ﻣﺜﻞ) :اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺣﺎﻻً(،
ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﻫﻮ اﻟﱠﺬِي ﺟﻌﻞَ ﻟَﻜُﻢ اﻟﻠﱠﻴﻞَ ﻟِ َﺘﺴﻜُﻨُﻮا ﻓِﻴﻪِ واﻟﻨﱠﻬﺎر ﻣﺒﺼِﺮا()  ،(93إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﺒﺼﺮاً(
ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻮ اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ ﻧﻜﺮة ،وﻗﺪ دلﱠ ﻋﻠﻰ دوام اﻹﺑﺼﺎر ﻟﻠﻨﻬﺎر ،وﻫﻜﺬا ﺗﻜﻮن دﻻﻟﺔ اﻟﻨﻬﺎر
ﻏﻴﺮ ﻋﻦ اﻟﻠﻴﻞ ،واﻟﺤﺎل دﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ )اﻟﻨﻬﺎر( ،وﻫﻲ اﻹﺑﺼﺎر.
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﺛُﻢ ﺗَﻮﻟﱠﻴﺘُﻢ إﻟﱠﺎ ﻗَﻠِﻴﻠًﺎ ﻣِﻨْﻜُﻢ وأَﻧْﺘُﻢ ﻣﻌﺮﺿﻮن ،(94 )(إن ﺟﻤﻠﺔ )وأﻧﺘﻢ ﻣﻌﺮﺿﻮن( ﻓﻲ
ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺣﺎل ،وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺿﻤﻴﺮ اﻟﺮﻓﻊ )ﺗﻢ( اﻟﻤﺴﻨﺪ ﻟﻪ اﻟﻔﻌﻞ )ﺗﻮﻟﻰ( ،وﻗﺪ ﺟﺎءت اﻟﺤﺎل ﻣﻨﻜﱠﺮةً؛
ﻷن اﻟﺠﻤﻠﺔ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻨﻜﺮة وﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ )ﻣﻌﺎرﺿﻴﻦ( ؛ ﻓﺪﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻟﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ،وﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﻌﻨﻰ
اﻟﻤﺮاد ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻠﺔ.
ب -اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ :ﻳﻘﻞ ورود اﻟﺤﺎل ﻣﻌﺮﻓﺔ ،وﻻ ﻳﻘﺎس ﻋﻠﻴﻪ ،وﻫﻲ ﻣﺤﺼﻮرة ﻓﻲ أﻟﻔﺎظ ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن
ﻣﺤﺼﻮرة ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﻗَﺎﻟُﻮا أَﺟﺌْﺘَﻨَﺎ ﻟِﻨَﻌﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ وﺣﺪه ،(95 )(إن ﻛﻠﻤﺔ )وﺣﺪ( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﺑﺈﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﻟﻠﻀﻤﻴﺮ )اﻟﻬﺎء( وﻗﺪ دﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺮد واﻟﻮﺣﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞّ ،وأﻛﺜﺮ ﻣﺎ وردت ﻓﻲ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻛﺎن ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻟﻔﻆ اﻟﺠﻼﻟﺔ )اﻟﻠﻪ( ﻋﺰ وﺟﻞّ وﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ وﺣﺪاﻧﻴﺔ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ
وﺟﻞّ.
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اﻟﺠﺪﻳﻌﺎت وﻋﻮاد

 -4ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺤﺎل ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أَﻧﱠﻬﺎ ﻧﻔﺲ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ :ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ،
) (96

ﻧﺤﻮ:

أ -اﻟﺤﺎل اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :وﻣﺎ ﻧُﺮﺳِﻞُ اﻟْﻤﺮﺳﻠِﻴﻦ إﻟﱠﺎ ﻣﺒﺸﺮﻳﻦ ،(97 )(إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﺒﺸﺮﻳﻦ( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب،
وﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎل )اﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ( ؛ ﻓﻨﺠﺪ أن اﻟﻤﺒﺸﺮﻳﻦ ﻫﻢ اﻟﻤﺮﺳﻠﻮن؛ ﻓﺎﻟﻤﻌﻨﻰ واﺣﺪ ،وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻳﻜﻮن
ﻓﻲ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺣﺎﻻً ﻣﺆﻛﺪاً ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ؛ ﻷن اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ واﺣﺪ؛
ﻓﺪﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ؛ ﻓﺈرﺳﺎل اﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ ﺑﺸﺮى ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ؛ ﻷن اﻟﻤﺮﺳﻞ
ﻓﻴﻪ اﻟﺨﻴﺮ واﻟﺼﻼح.
ب -اﻟﺤﺎل اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ،ﻧﺤﻮ:

) (98

ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﻗُﻞْ أَﻧْﻔِﻘُﻮا ﻃَﻮﻋﺎ()  ،(99إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻃﻮﻋﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ ﻣﺼﺪر ﺻﺮﻳﺢ ،أي
اﺳﻢ ﺟﺎﻣﺪ ،وﻫﻨﺎ اﻟﺤﺎل ﺧﺎﻟﻔﺖ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ )واو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ( اﻟﻤﺴﻨﺪ ﻟﻪ اﻟﻔﻌﻞ )أﻧﻔﻖ(؛ ﻓﺪﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ
ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻹﻧﻔﺎق ﻳﻤﺜﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎل وﻗﺖ اﻹﻧﻔﺎق؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﻄﺎﻋﺔ ﻫﻲ )واو
اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ(؛ ﻓﺠﺎءت اﻟﺤﺎل ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ.
 -5ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺤﺎل ﻣﻦ ﺣﻴﺚ إﻓﺎدﺗﻬﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﺟﺪﻳﺪاً ﻟﻠﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮي إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ :ﻣﺆﺳﺴﺔ،
وﻣﺆﻛﺪة ،ﻧﺤﻮ:

) (100

أ -اﻟﺤﺎل اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ :ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ،وﺗﺴﻤﻰ )اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ( ،وﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻴﻒ ﻣﻌﻨﻰ
ﺟﺪﻳﺪاً ﻻ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻦ اﻟﻜﻼم إﻻﱠ ﺑﺬﻛﺮﻫﺎ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﻓَﺘِﻠْﻚ ﺑﻴﻮﺗُﻬﻢ ﺧَﺎوِﻳﺔً()  ،(101إن ﻛﻠﻤﺔ )ﺧﺎوﻳﺔ( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ ،ﺑﻴﻨﺖ
ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺒﻴﻮ ت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻜﻼم؛ ﻓﻠﻮ ﺣﺬﻓﺖ اﻟﺤﺎل؛ ﻟﺬﻫﺒﺖ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ،وﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻌﻨﻰ
اﻟﻤﺮاد ،وﻫﻮ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻓﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺒﻴﻮت اﻟﻤﺘﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ ،واﻟﺤﺎل ﺟﺎءت داﻟﺔً ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ
ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ.
ب -اﻟﺤﺎل اﻟﻤﺆﻛﺪة :ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﻨﻰ ﺟﺪﻳﺪاً ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ؛ وﻟﻜﻨﱠﻬﺎ ﺗﻘﻮي اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ
ﻟﻪ ،وإن ﺣﺬﻓﺖ ﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﻠﻜﻼم ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :وﺳﺨﱠﺮ ﻟَﻜُﻢ اﻟﻠﱠﻴﻞَ واﻟﻨﱠﻬﺎر واﻟﺸﻤﺲ واﻟْﻘَﻤﺮ واﻟﻨﱡﺠﻮم ﻣﺴﺨﱠﺮاتٌ()  ،(102إن ﻛﻠﻤﺔ
)ﻣﺴﺨﺮات( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮﺑﺔ ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ ،وﺟﺎءت ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ )ﺳﺨﺮ(؛ ﻓﺄﻛﺪت ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﻌﻨﻰ ،وﻫﺬا اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻳﻌﺪ دﻻﻟﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ،أﻓﺎدت اﻟﺤﺎل ﺑﻬﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﻌﻨﻰ.
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ﻳﺮى ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺤﺎة أن اﻟﺤﺎل اﻟﻤﺆﻛﺪة ﻻ ﺗﺒﻴﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ،وﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﺪﻗﺔ
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ،ﻓﻤﺎدام أَﻧﱠﻬﺎ ﻻ ﺗﺒﻴﻦ ﻫﻴﺌﺔ؛ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺣﺎل ،وﻛﻴﻒ أن ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺤﺎل ﺑﻼ ﺻﺎﺣﺐ؟
وﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎل ﺷﺮط ﻣﻦ ﺷﺮوط إﻳﺠﺎ د اﻟﺤﺎل ،وﻗﺪ ﻳﺤﺬف ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎل ﻟﻔﻈﺎً؛ وﻟﻜﻨﱠﻪ ﻣﻮﺟﻮد
) (103
ﻣﻌﻨﻰ؛ ﻓﻴﻘﺪر ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻪ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﻓَﺘَﺒﺴﻢ ﺿﺎﺣِﻜًﺎ()  ،(104إن ﻛﻠﻤﺔ )ﺿﺎﺣﻜﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ اﺳﻢ
ﻓﺎﻋﻞ ،وﺟﺎءت ﻣﺆﻛﺪةً ﻟﻌﺎﻣﻠﻬﺎ )ﺗﺒﺴﻢ( ؛ ﻷن اﻟﻀﺤﻚ واﻻﺑﺘﺴﺎم ﻣﻌﻨﻰ واﺣﺪ ،وإن اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟﺪرﺟﺔ،
وﻛﻠﻤﺔ )ﺿﺎﺣﻜﺎً( ﺣﺎل ﻣﻦ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺘﺮ )ﻫﻮ( ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ )ﺗﺒﺴﻢ( ،واﻟﻀﺤﻚ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻤﻴﺰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ
ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ،وﻫﻜﺬا ﻓﺈن اﻟﺤﺎل اﻟﻤﺆﻛﺪة ﺗﺒﻴﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ.
 -6ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺤﺎل ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺌﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ :ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ،وﺳﺒﺒﻴﺔ ،ﻧﺤﻮ:

) (105

أ -اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ :ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮةً ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﻳﻮﻣﺌِﺬٍ ﻳﺼﺪر اﻟﻨﱠﺎس أَﺷﺘَﺎﺗًﺎ()  ،(106إن ﻛﻠﻤﺔ )أﺷﺘﺎﺗﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ
ﻣﺸﺘﻖ ،وﺑﻴﻨﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ )اﻟﻨﺎس( ﻣﺒﺎﺷﺮة دون أن ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻟﻔﻆ آﺧﺮ؛ ﻓﺪﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ
اﻟﻤﻌﻨﻰ وﺗﻮﺿﻴﺤﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺼﻮرة ﻟﺨﺮوج اﻟﻨﱠﺎس؛ وﻫﻲ اﻟﺘﻔﺮق.
ب -اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ :ﻫﻲ اﻟﺤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺷﻲء ﻟﻪ اﺗﺼﺎل وﻋﻼﻗﺔ ﺑﺼﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎل اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ دون أن
ﺗﺒﻴﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :واﻟﻨﱠﺨْﻞَ واﻟﺰرع ﻣﺨْﺘَﻠِﻔًﺎ أُﻛُﻠُﻪ ،(107 )(إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﺨﺘﻠﻔﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻮ اﺳﻢ
ﻣﺸﺘﻖ ،وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ )أُﻛُﻞُ( وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺨﻞ واﻟﺰرع اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻫﻤﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎل اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ؛
ﻓﻄﻌﻢ وﻣﺬاق ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺨﻞ واﻟﺰرع ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﻪ؛ ﻓﺪﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ
وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻜﻼم ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﻐﻤﻮض ﻣﻦ ﺧﻼل إﺛﺒﺎت اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ أﻛﻞ اﻟﻨﺨﻞ وأﻛﻞ اﻟﺰرع.
واﻟﺤﺎل اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﺮﻓﻊ اﺳﻤﺎً ﻇﺎﻫﺮاً ﻣﻀﺎف إﻟﻰ ﺿﻤﻴﺮ ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎل
اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ،وﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎل ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻬﺬا اﻻﺳﻢ اﻟﻤﺮﻓﻮع ﺑﻬﺎ؛ ﻓﻴﻜﻮن اﻟﺠﻨﺲ ﻣﻄﺎﺑﻘ ًﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺘﻲ اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ
) (108
واﻟﺘﺄﻧﻴﺚ ،وﻳﻠﺰم اﻷﻓﺮاد ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﺪد اﻻﺳﻢ اﻟﻤﺮﻓﻮع ﺑﺎﻟﺤﺎل )ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎل( ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﺳﻜﻨﺖ اﻟﺒﻴﺖ ﺟﻴﺪاً ﻫﻮاؤه ،واﺳﻌﺔ ﻏﺮﻓﻪ ،ﺟﻤﻴﻼً ﻣﺪﺧﻼه ،ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻣﺴﺎﻟﻜﻪ.

) (109

إن اﻟﻜﻠﻤﺎت )ﺟﻴﺪاً ،واﺳﻌﺔ ،ﺟﻤﻴﻼً ،ﻧﻈﻴﻔﺔ( أﺣﻮال ﻣﻨﺼﻮﺑﺔ ،وأﺻﺤﺎﺑﻬﺎ أﺳﻤﺎء ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ ﻋﻤﻠﺖ
اﻟﺤﺎل ﺑﻬﺎ؛ ﻓﻄﺎﺑﻘﺖ اﻟﺤﺎل ﻫﺬه اﻷﺳﻤﺎء ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺲ؛ واﻟﺘﺰﻣﺖ اﻹﻓﺮاد ﻣﻌﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف
اﻟﻌﺪد ﻓﻴﻬﺎ.
161

19

Published by Arab Journals Platform, 2022

Jerash for Research and Studies Journal ???? ??? ?????? ?????????, Vol. 23 [2022], Iss. 1, Art. 7

ﻣﺠﻠﺔ ﺟﺮش ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﺠﺪﻳﻌﺎت وﻋﻮاد

 -7ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺤﺎل واﺣﺪة وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ واﺣﺪة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﺪد؛ ﻓﻴﻜﻮن ﺗﻌﺪدﻫﺎ :ﺟﺎﺋﺰاً ،واﺟﺒﺎً،
وﻣﻤﺘﻨﻌﺎً ،ﻧﺤﻮ:

) (110

 -1ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎل واﺣﺪة وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ واﺣﺪ ،وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ﻳﻄﺎﺑﻖ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺲ
واﻟﻌﺪد ،ﺑﺸﺮط أن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎل ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :وﻫﻮ اﻟﱠﺬِي أَﻧْﺰلَ إﻟَﻴﻜُﻢ اﻟْﻜِﺘَﺎب ﻣﻔَﺼﻠًﺎ()  ،(111إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﻔﺼﻼً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ
اﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ دلﱠ ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺮاد واﻟﺘﺬﻛﻴﺮ؛ ﻷن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎل )اﻟﻜﺘﺎب( ﻣﻔﺮد ﻣﺬﻛﺮ؛ ﻓﻄﺎﺑﻘﺖ اﻟﺤﺎل
ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ،ودﻟﺖ ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺮاد ،وﺑﻴﺎن ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻜﺘﺎب ﻧﺎزﻻً ﻣﻔﺼﻼً.
وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﺤﺎل ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﺪد؛ ﻷَﻧﱠﻬﺎ واﺣﺪةً وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ واﺣﺪ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :إن أَراد اﻟﻨﱠﺒﻲ أَن ﻳﺴﺘَﻨْﻜِﺤﻬﺎ ﺧَﺎﻟِﺼﺔً() .(112
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﻣﺎ ﻛَﺎن ﻟِﻠْﻤﺸﺮﻛِﻴﻦ أَن ﻳﻌﻤﺮوا ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻟﻠﱠﻪِ ﺷﺎﻫِﺪِﻳﻦ ﻋﻠَﻰ أَﻧْﻔُﺴِﻬﻢ ﺑﺎﻟْﻜُﻔْﺮ.(113 )(
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﻓَﺎﻧْﻜِﺤﻮﻫﻦ ﺑﺈذْن أَﻫﻠِﻬﻦ وآَﺗُﻮﻫﻦ أُﺟﻮرﻫﻦ ﺑﺎﻟْﻤﻌﺮوفِ ﻣﺤﺼﻨَﺎتٍ() .(114
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :وﺳﺨﱠﺮ ﻟَﻜُﻢ اﻟﺸﻤﺲ واﻟْﻘَﻤﺮ داﺋِﺒﻴﻦ.(115 )(
ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﺳﻠﱠﻤﺖُ اﻟﺮﺳﺎﻟﺘﻴﻦ واﺿﺤﺘﻴﻦ
 -2ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎل واﺣﺪة؛ وﻟﻜﻦ ﻳﺘﻌﺪد ﻣﺎ ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻪ؛ أي ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ،وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﺎ
ﺗﺼﻠﺢ ﻟﻪ اﻟﺤﺎل ﻣﻨﻬﻤﺎ ،ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎل ﻟﻸﻗﺮب ﻣﻨﻬﺎ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﻗﺎﺑﻠﺖُ اﻷخ راﻛﺒﺎً
إن ﻛﻠﻤﺔ )راﻛﺒﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،داﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﺮد اﻟﻤﺬﻛﺮ واﻷﺳﻤﺎء اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ )اﻟﺘﺎء،
اﻷخ( وردت ﻣﺬﻛﺮة ،وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﻟﺘﺤﺪد ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎل ،ﻋﻨﺪ ذﻟﻚ ﻳﻜﻮن اﻷﻗﺮب )اﻷخ( ﻟﻠﺤﺎل؛
ﻓﻴﻜﻮن ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎل؛ ﻓﺪﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺌﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ واﺳﺘﻤﺮار رﻛﻮﺑﻪ.
 -3ﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎل ﻣﺘﻌﺪدة وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ واﺣﺪ؛ ﻓﺘﻄﺎﺑﻖ اﻟﺤﺎل ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺪد واﻟﺠﻨﺲ،
) (116
ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﻓَﺮﺟﻊ ﻣﻮﺳﻰ إﻟَﻰ ﻗَﻮﻣِﻪِ ﻏَﻀﺒﺎن آَﺳِﻔًﺎ()  ،(117إن ﻛﻠﻤﺘﻲ )ﻏﻀﺒﺎن آﺳﻔﺎً( ﺣﺎﻻن
ﻣﻨﺼﻮﺑﺎن ،وﻫﻤﺎ اﺳﻤﺎن ﻣﺸﺘﻘﺎن ،وﺻﺎﺣﺒﻬﻤﺎ واﺣﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم؛ ﻓﺠﺎز ﺗﻌﺪد اﻟﺤﺎل؛ ﻷﻧﱠﻪ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺪد واﻟﺠﻨﺲ؛ ﻓﺪﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻮﺳﻰ وﻗﺖ اﻟﺮﺟﻮع.
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 -4وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎل ﻣﺘﻌﺪدة وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﺘﻌﺪد ،ﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﻌﻨﻰ اﻷﺣﻮال وﻟﻔﻈﻬﺎ واﺣﺪاً وﺟﺐ
ﺗﺜﻨﻴﺘﻬﺎ أو ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺮ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ ،أﻫﻲ ﻣﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ وأﻟﻔﺎﻇﻬﺎ
) (118
وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ أم ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﺪة ﻓﻲ ﺷﻲء ﻣﻦ ذﻟﻚ؟ ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :واﻟﺸﻤﺲ واﻟْﻘَﻤﺮ واﻟﻨﱡﺠﻮم ﻣﺴﺨﱠﺮاتٍ()  ،(119إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﺴﺨﺮات( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب،
وﻫﻲ اﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ دال ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻊ ،وﻗﺪ ﺟﺎءت اﻟﺤﺎل ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ اﻟﻤﺘﻌﺎﻃﻔﻴﻦ )اﻟﺸﻤﺲ واﻟﻘﻤﺮ
واﻟﻨﺠﻮم( ،ﻓﻬﻢ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻌﻄﻒ ،ودﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺌﺔ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ.
أﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻟﻸﺣﻮال ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻔﻘﺔ؛ ﻓﻮﺟﺐ ﺗﺜﻨﻴﺘﻬﺎ أو ﺟﻤﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻲ
اﻟﺠﻤﻠﺔ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﺑﻨﻴﺖ اﻟﺒﻴﺖ وأﺻﻠﺤﺖ اﻟﺴﻮر ﺟﻤﻴﻠﻴﻦ

) (120

إن ﻛﻠﻤﺔ )ﺟﻤﻴﻠﻴﻦ( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ ،وﺟﺎءت ﻣﺜَﻨﱠﺎة؛ ﻷن ﺻﺎﺣﺒﻴﻬﺎ )اﻟﺒﻴﺖ
واﻟﺴﻮر( ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻤﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﻄﻒ ،وﻋﺎﻣﻼ اﻟﺠﻤﻠﺘﻴﻦ )ﺑﻨﻴﺖ وأﺻﻠﺤﺖ( ﻣﺨﺘﻠﻔﺎن؛ ﻓﺪﻟﺖ اﻟﺤﺎل
ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺠﻤﻠﺘﻴﻦ.
 -5وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎل ﻣﺘﻌﺪدة وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﺘﻌﺪد ،وﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷﻟﻔﺎظ أو اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ؛ ﻓﻮﺟﺐ
اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻐﻴﺮ ﻋﻄﻒ ،ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﻛﻞ ﺣﺎل ﺑﻌﺪ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮةً ،وﻫﺬا ﻫﻮ اﻷﻓﻀﻞ؛ وذﻟﻚ ﻣﻨﻌﺎً
ﻟﻠﻐﻤﻮض ،وﻳﺠﻮز ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺘﻌﺪدة ﻛﻠﻬﺎ ،وﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎل اﻷوﻟﻰ ﻟﻼﺳﻢ اﻷﺧﻴﺮ؛ ﻓﺘﺮﺗﺐ
) (121
اﻷﺣﻮال ﻣﻊ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎً ﻋﻜﺴﻴﺎً ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﻛﻨﺖ أﺳﻮق اﻟﺴﻴﺎرة؛ ﻓﺄﺑﺼﺮتُ ﺻﺪﻳﻘﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎرﺗﻪ ﻗﺎﺻﺪاً اﻟﺮﻳﻒ ،ﻣﻘﺒﻼً ﻣﻦ اﻟﺮﻳﻒ.
إن ﻛﻠﻤﺘﻲ )ﻗﺎﺻﺪاً وﻣﻘﺒﻼً( ﺣﺎﻻن ﻣﻨﺼﻮﺑﺎن ،وﻫﻤﺎ ﻣﺨﺘﻠﻔﺎن ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﻤﻌﻨﻰ ،وﺗﻘﺪم ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﺎن؛ ﻓﺘﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪد أن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎل اﻷوﻟﻰ )ﻗﺎﺻﺪاً( ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ )ﺻﺪﻳﻖ(
وأن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎل اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ )ﻣﻘﺒﻼً( ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ )اﻟﺘﺎء( اﻟﻤﺴﻨﺪ ﻟﻬﺎ اﻟﻔﻌﻞ )أﺑﺼﺮ(.
أَﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺣﻮال ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷﻟﻔﺎظ واﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﻗﺮاﺋﻦ ﺗﺜﺒﺖ اﻻﺧﺘﻼف؛ ﻓﻼ ﻳﺮاﻋﻰ
) (122
اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻟﻌﻜﺴﻲ ،ﺑﻞ ﺗﺼﻒ ﻛﻞ ﺣﺎل ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ اﻟﺬي ﺟﺎءت ﻣﻨﻪ ﻣﺒﻴﻨﺔ ﻫﻴﺌﺘﻪ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﻗﺎﺑﻞ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻃﺎﻟﺒﺎﺗﻪ ﻣﺮﺷﺪاً ﻟﻬﻦ ،ﻃﺎﺋﻌﺎتٍ ﻟﻪ
إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﺮﺷﺪاً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ )اﻟﻤﻌﻠﻢ( ،وﻛﻠﻤﺔ )ﻃﺎﺋﻌﺎت( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب
وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ )اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت( ،واﻟﺤﺎل ﻫﻨﺎ ﻟﻢ ﺗﺮاع اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﻟﻮﺟﻮد ﻗﺮاﺋﻦ ﻟﻔﻈﻴﺔ )اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ،واﻟﺘﺄﻧﻴﺚ( اﻟﺬي
أوﺟﺐ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ اﻟﺤﺎل ﻟﺼﺎﺣﺒﻬﺎ؛ ﻓﺎﻟﻤﻌﻠﻢ – ﻣﺮﺷﺪ ،واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت – ﻃﺎﺋﻌﺎت.
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اﻟﺠﺪﻳﻌﺎت وﻋﻮاد

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎل أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻌﺪدةً إذا ﺟﺎءت ﺑﻌﺪ )إﻣﺎ( اﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ،أو ﺑﻌﺪ )ﻻ( اﻟﺘﻲ
) (123
ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻨﻔﻲ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :إﻧﱠﺎ ﻫﺪﻳﻨَﺎه اﻟﺴﺒﻴﻞَ إﻣﺎ ﺷﺎﻛِﺮا وإﻣﺎ ﻛَﻔُﻮرا() .(124
وﻗﻮﻟﻨﺎ :ﻳﺨﻮض اﻟﻤﺠﺎﻫﺪ اﻟﻤﻌﺎرك؛ ﻻ ﺧﺎﺋﻔﺎً ،وﻻ ﻣﺘﺮدداً.
ﺗﺴﻤﻰ اﻟﺤﺎل ﻣﺘﺮادﻓﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻌﺪدة وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ واﺣﺪ ،وﺗﺴﻤﻰ ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻌﺪدة
) (125
وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺿﻤﻴﺮ ﻣﺴﺘﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل اﻷوﻟﻰ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﻳﻤﺸﻲ اﻟﺴﺎﺋﺢ ﻓﻲ اﻟﺤﺪاﺋﻖ ﺑﺎﺳﻤﺎً ،ﻣﺘﺄﻣﻼً أﺷﺠﺎرﻫﺎ ،ﻣﺴﺘﺤﺴﻨﺎً أزﻫﺎرﻫﺎ.
إن اﻷﺣﻮال )ﺑﺎﺳﻤﺎً ،ﻣﺘﺄﻣﻼً ،ﻣﺴﺘﺤﺴﻨﺎً( ﺟﺎءت ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻤﺴﻤﻰ )ﻣﺘﻮاﻟﻴﺔ(.
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﻓَﺮﺟﻊ ﻣﻮﺳﻰ إﻟَﻰ ﻗَﻮﻣِﻪِ ﻏَﻀﺒﺎن آَﺳِﻔًﺎ() .(126
إن اﻷﺣﻮال )ﻏﻀﺒﺎن ،آﺳﻔﺎً( ﺟﺎءت ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻨﻮع اﻷول اﻟﻤﺴﻤﻰ )ﻣﺘﺮادﻓﺔ(.
إذ ﺗﻌﺪدت اﻷﺣﻮال وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ واﺣﺪ؛ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز ﻟﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ؛ ﻷن ﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ ﻳﻔﺴﺪ
) (127
ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮي ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﻮﻟﻨﺎ :أَﻗﺒﻞ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻣﺎﺷﻴﺎً ﺟﺎﻟﺴﺎً
إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﺎﺷﻴﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ ،وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ،وﻫﻲ ﻧﻘﻴﺾ ﻛﻠﻤﺔ
)ﺟﺎﻟﺴﺎً( واﻟﻬﻴﺌﺘﺎن ﻣﺘﻌﺎرﺿﺘﺎن إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ؛ ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻤﺴﺎﻓﺮ ﻣﺎﺷﻴﺎً ﺟﺎﻟﺴﺎً ﻋﻠﻰ
اﻹﻃﻼق؛ ﻟﺬﻟﻚ اﻣﺘﻨﻊ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻣﻦ ﺗﻌﺪد اﻟﺤﺎل.
ﻳﺠﻮز أن ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺤﺎل ﻣﻦ ﺷﻴﺌﻴﻦ ﻣﺘﻌﺎرﺿﻴﻦ؛ وﻟﻜﻦ أن ﻻ ﻳﻜﻮن ﺗﻌﺎرﺿﻬﻤﺎ إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ؛ ﻛﺄن
ﻧﺼﻒ درﺟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺎﻟﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿﻴﻦ ،وﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﺪرﺟﺔ ﻫﻲ اﻟﻤﻘﺼﻮدة ﺑﺬاﺗﻬﺎ،
) (128
ﻧﺤﻮ:
ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﺷﺮﺑﺖ اﻟﻤﺎءَ ﺑﺎرداً ﺳﺎﺧﻨﺎً
إن ﻛﻠﻤﺘﻲ )ﺑﺎرداً ،ﺳﺎﺧﻨﺎً( ﺣﺎﻻن ،وﻫﻤﺎ اﺳﻤﺎن ﻣﺸﺘﻘﺎن ،وﺻﺎﺣﺒﻬﻤﺎ )اﻟﻤﺎء( ،وﻟﻜﻦ اﻟﻤﺘﺤﺪث
أراد ﻧﻮﻋﺎً ﺛﺎﻟﺜﺎً ﻧﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ اﻟﺤﺎﻟﻴﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ ،وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺮاد )ﻣﺘﻮﺳﻄﺎً ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣﺮارﺗﻪ(،
وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺤﺎل أﺟﺎزه اﻟﻨﺤﺎة.
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 -8ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺤﺎل اﻟﻤﻔﺮدة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم :وﺟﻮب ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ،
ووﺟﻮب ﺗﺄﺧﻴﺮﻫﺎ ،وﺟﻮاز اﻷﻣﺮﻳﻦ ،ﻧﺤﻮ:

) (129

أ -وﺟﻮب ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ ،ﻧﺤﻮ:
 -1إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎل ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺻﺪر اﻟﺠﻤﻠﺔ ،ﻣﺜﻞ :اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﺬي ﻳﻔﻴﺪ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺤﺎل،
ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﻓَﻤﺎ ﻟَﻜُﻢ ﻛَﻴﻒ ﺗَﺤﻜُﻤﻮن ،(130 )(إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻛﻴﻒ( اﺳﻢ اﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﺒﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ
ﺣﺎل ،وﻷن أﺳﻤﺎء اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﻟﻬﺎ ﺻﺪر اﻟﻜﻼم ﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﺤﺎل وﺟﻮﺑﺎً ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ )ﺗﺤﻜﻢ(؛ ﻓﺪﻟﺖ
اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬي ﺟﺎء اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ.
 -2إذا ﻛﺎن ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺤﺎل اﺳﻢ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﻴﻦ ،وﻗﺪ ﻓﻀﻞ ﺻﺎﺣﺐ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺐ
) (131
اﻷُﺧﺮى ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﻮﻟﻨﺎ :اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﺼﻠﻴﺎً أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻋﺎﺻﻴﺎً
إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﺼﻠﻴﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ ،ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ )اﻟﻤﺴﻠﻢ( ،وﻋﺎﻣﻠﻬﺎ )أﻓﻀﻞ(
وﺗﻘﺪﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ وﺟﻮﺑﺎً؛ ﻷن أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﻳﻮﺟﺐ ذﻟﻚ أن ﺗﺘﺒﻊ اﻟﺤﺎل ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ اﻟﻤﻔﻀﻞ
اﻟﻮاﻗﻊ ﻗﺒﻞ اﺳﻢ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ.
 -3أن ﻳﻜﻮن ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺤﺎل ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
ﺗﻌﻴﺮﻧﺎ

أَﻧﱠﻨﺎ

) (132

ﻋﺎﻟﺔ
وﻧﺤﻦ،

ﺻﻌﺎﻟﻴﻚ،

أﻧﺘﻢ

ﻣﻠﻮﻛﺎً

) (133

إن ﻛﻠﻤﺔ )ﺻﻌﺎﻟﻴﻚ( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب وﻋﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﺤﺬوف ،وﺗﻘﺪﻳﺮه) ﻣﺜﻞ( وﻫﻮ ﻳﻔﻴﺪ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ؛ ﻟﺬﻟﻚ
ﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﺤﺎل وﺟﻮﺑﺎً؛ ﻓﺪﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺸﺒﻪ وﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ.
ب -وﺟﻮب ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﺤﺎل ﻋﻦ ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ ،ﻧﺤﻮ:

) (134

 -1إذا ﻛﺎن ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓﻌﻼً ﺟﺎﻣﺪاً ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﻣﺎ أﺟﻤﻞ اﻟﺴﻤﺎء ﺻﺎﻓﻴﺔً
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اﻟﺠﺪﻳﻌﺎت وﻋﻮاد

إن ﻛﻠﻤﺔ )ﺻﺎﻓﻴﺔ( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻋﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﺘﻌﺠﺐ )أﺟﻤﻞ( وﻓﻌﻞ اﻟﺘﻌﺠﺐ ﻓﻲ أﺳﻠﻮب
اﻟﺘﻌﺠﺐ ﻳﻜﻮن ﺟﺎﻣﺪاً؛ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﺘﻌﺠﺐ؛ ﻟﺬﻟﻚ وﺟﺐ ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺤﺎل؛ ﻷن اﻟﺤﺎل ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮدة ﻟﺬاﺗﻬﺎ؛
وإﻧﱢﻤﺎ ﺟﺎءت ﺗﻘﻮي ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﻌﺠﺐ ﺑﺪﻻﻟﺘﻬﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.
 -2إذا ﻛﺎن ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﺸﺘﻘﺎً ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺠﺎﻣﺪ ،ﻛﺄﻓﻌﻞ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ،ﻧﺤﻮ:

) (135

ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﻫﻮ أﻋﺪل اﻟﺤﻜﺎم ﻗﺎﺿﻴﺎً
إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻗﺎﺿﻴﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ ،وﻋﺎﻣﻠﻬﺎ أﻓﻌﻞ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ )أﻋﺪل( ،وﻫﻮ
ﻣﺸﺘﻖ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺠﺎﻣﺪ؛ ﻷﻧﱠﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ أﺣﻮاﻟﻪ ﻳﻠﺰم ﺻﻮرة واﺣﺪة ،وﻫﺬا ﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻤﺘﺼﺮف؛ ﻓﺪﻟﺖ
اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن اﻟﻤﻬﻨﺔ وإزاﻟﺔ اﻟﻐﻤﻮض ﻋﻤﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ.
 -3إذا ﻛﺎن ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺤﺎل ﻣﺼﺪراً ﺻﺮﻳﺤﺎً ﻳﺠﻮز ﺗﻘﺪﻳﺮه ﺑﺄَن اﻟﻤﺼﺪرﻳﺔ ﻣﻊ ﻓﻌﻠﻬﺎ وﻓﺎﻋﻠﻬﺎ ،ﻧﺤﻮ:

) (136

ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﻳﺴﺮﻧﻲ ﻋﻤﻠﻚ اﻟﺨﻴﺮ ﻣﺘﻄﻮﻋﺎً.
إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﺘﻄﻮﻋﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ ﺗﺄﺧﺮت ﻋﻦ ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ )ﻋﻤﻞ(؛ ﻷَﻧﱠﻪ ﻣﺼﺪر
ﺻﺮﻳﺢ؛ ﻓﺪﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺌﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻴﺎن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺨﻴﺮ ،واﻟﺤﺎل ﻫﻨﺎ وﺿﺤﺖ
اﻟﻜﻼم.
 -4إذا ﻛﺎن ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺤﺎل ﻣﻌﻨﻮﻳﺎً ،ﻣﺜﻞ :اﺳﻢ اﻹﺷﺎرة ،اﺳﻢ اﻟﻔﻌﻞ ،ﺣﺮف اﻟﺘﻤﻨﻲ ،ﺣﺮف اﻟﺘﺮﺟﻲ،
ﺣﺮف اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ،ﺣﺮف اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ،ﺣﺮف اﻟﻨﺪاء ،اﺳﻢ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ،اﻟﺠﺎر واﻟﻤﺠﺮور ،اﻟﻈﺮف،
) (137
ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :وﻫﺬَا ﺑﻌﻠِﻲ ﺷﻴﺨًﺎ( ،إن ﻛﻠﻤﺔ )ﺷﻴﺨﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﺟﺎﻣﺪ ،وﻋﺎﻣﻠﻬﺎ
اﺳﻢ اﻹﺷﺎرة )ﻫﺬا( ،وﻫﻮ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﻌﻞ )أﺷﻴﺮ(؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻠﻪ ،واﻟﺤﺎل ﻫﻨﺎ ﺑﻴﻨﺖ ﻫﻴﺌﺔ
ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ وأﻛﺪت ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

) (138

ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﻧﺰال ﻣﺴﺮﻋﺎً )اﺳﻢ ﻓﻌﻞ ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ(
وﻗﻮﻟﻨﺎ :ﻟﻴﺖ اﻟﺴﺮور داﺋﻤﺎً ﻋﻨﺪﻧﺎ )ﺣﺮف ﺗﻤﻨﻲ(
وﻗﻮﻟﻨﺎ :ﻫﺎ ﻫﻮ ذا اﻟﺒﺪر ﻃﺎﻟﻌﺎً )ﺣﺮف ﺗﻨﺒﻴﻪ(
وﻗﻮﻟﻨﺎ :اﻟﻔﺮس ﻟﻚ وﺣﺪك )ﺟﺎر وﻣﺠﺮور(
وﻗﻮﻟﻨﺎ :ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﺤﻖ ﺧﻔﺎﻗﺎً ﻟﻮاؤه) ﻇﺮف(
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وﻗﻮﻟﻨﺎ :ﻳﺎ أَﻳﻬﺎ اﻟﺮﺑﻊ ﻣﺒﻜﻴﺎً ﺑﺴﺎﺣﺘﻪ )ﻧﺪاء(
وﻗﻮﻟﻨﺎ :ﻛﺄَن اﻟﺤﻖ ﻇﺎﻫﺮاً ﻧﻮر ﺳﺎﻃﻊ) ﺗﺸﺒﻴﻪ(
وﻣﻨﻪ أﻳﻀﺎً ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﻓَﻤﺎ ﻟَﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﱠﺬْﻛِﺮةِ ﻣﻌﺮﺿِﻴﻦ) ،(139 )(اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم(
) (140

 -5إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎل ﺻﻠﺔ ﻷلْ ،ﻧﺤﻮ:

ﻗﻮﻟﻨﺎ :اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻫﻮ اﻟﺪارس ﻣﺠﺘﻬﺪاً
إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﺠﺘﻬﺪاً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،ﻫﻲ اﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ ،وﻋﺎﻣﻠﻬﺎ )اﻟﺪارس( اﻟﺬي ﺟﺎء ﻣﻌﺮﻓﺎً ﺑﺎل
اﻟﻤﻮﺻﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬي؛ ﻷن ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻜﻼم اﻟﻨﺎﺟﺢ ﻫﻮ اﻟﺬي درس ﻣﺠﺘﻬﺪاً؛ ﻓﺪﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﻮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ.
) (141

 -6إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎل ﺻﻠﺔ ﻟﺤﺮف ﻣﺼﺪري ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﻳﺮﻳﺤﻨﻲ أَن ﻳﺄﺗﻲ اﻟﺸﺘﺎء داﻓﺌﺎً

إن ﻛﻠﻤﺔ )داﻓﺌﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻗﺪ ﺟﺎءت ﺿﻤﻦ ﺻﻠﺔ اﻟﺤﺮف اﻟﻤﺼﺪري )ﻳﺄﺗﻲ اﻟﺸﺘﺎء داﻓﺌﺎً(
ودﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺸﺘﺎء وﻫﻲ اﻟﺪفء ،واﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﻬﺎ.
) (142

 -7إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎل ﻟﻌﺎﻣﻞ ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻴﻪ ﻻم اﻻﺑﺘﺪاء ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﻷﺗﺤﺪث واﻗﻔﺎً واﻟﺠﻤﻴﻊ ﺟﺎﻟﺴﻮن

إن ﻛﻠﻤﺔ )واﻗﻔﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻋﺎﻣﻠﻬﺎ )أﺗﺤﺪث( ،وﻗﺪ ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻴﻪ ﻻم اﻻﺑﺘﺪاء؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﺧﺮت
اﻟﺤﺎل وﺟﻮﺑﺎً.
) (143

 -8إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎل ﻟﻌﺎﻣﻞ ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺮف ﻗﺴﻢ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﻷﺳﺠﺪن ﺑﺎﻛﻴﺎً اﻟﻠﻪ

إن ﻛﻠﻤﺔ )ﺑﺎﻛﻴﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻋﺎﻣﻠﻬﺎ )أﺳﺠﺪ( ،وﻗﺪ ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻴﻪ ﻻم اﻟﻘﺴﻢ؛ ﻟﺬﻟﻚ وﺟﺐ
ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺤﺎل؛ ﻓﺪﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﺎﺟﺪ أﻧﱠﻪ ﻳﺨﺸﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞﱠ.
 -9إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎل ﻣﺆﻛﺪةً ﻟﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ،ﻧﺤﻮ:

) (144

ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﻓَﺘَﺒﺴﻢ ﺿﺎﺣِﻜًﺎ()  ،(145إن ﻛﻠﻤﺔ )ﺿﺎﺣﻜﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻗﺪ ﺟﺎءت ﻣﺆﻛﺪةً ﻟﻌﺎﻣﻠﻬﺎ
)ﺗﺒﺴﻢ(؛ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز أن ﻳﺘﻘﺪم اﻟﻤﺆﻛِﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﻛَﺪ؛ ﻓﻮﺟﺐ ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺤﺎل.
 -10إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎل ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻮاو ،ﻧﺤﻮ:
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اﻟﺠﺪﻳﻌﺎت وﻋﻮاد

ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :اﻗْﺘَﺮب ﻟِﻠﻨﱠﺎس ﺣِﺴﺎﺑﻬﻢ وﻫﻢ ﻓِﻲ ﻏَﻔْﻠَﺔٍ ﻣﻌﺮﺿﻮن ،(146 )(إن ﺟﻤﻠﺔ )وﻫﻢ ﻓﻲ ﻏﻔﻠﺔ
ﻣﻌﺮﺿﻮن( ﻓﻲ ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺣﺎل وﻋﺎﻣﻠﻬﺎ )اﻗﺘﺮب(؛ وﻷن اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﻘﺘﺮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻮاو وﺟﺐ ﺗﺄﺧﻴﺮﻫﺎ.
 -11إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎل ﻣﺆﻛﺪةً ﻣﻀﻤﻮن ﺟﻤﻠﺔ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :أُوﻟَﺌِﻚ ﻫﻢ اﻟْﻜَﺎﻓِﺮون ﺣﻘﺎ()  ،(147إن ﻛﻠﻤﺔ )ﺣﻘﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﺟﺎﻣﺪ،
ﺟﺎءت ﻣﺆﻛﺪة ﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﺠﻤﻠﺔ )أوﻟﺌﻚ ﻫﻢ اﻟﻜﺎﻓﺮون( ؛ أي وﺻﻔﻬﻢ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ ﻫﻮ ﺣﻖ؛ ﻷﻧﱠﻪ ﻛﻼم اﻟﻠﻪ ﻋﺰ
وﺟﻞﱠ؛ ﻓﺪﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ.
) (148

 -12إذا ﻛﺎن ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ اﺳﻢ ﺗﻔﻀﻴﻞ ،ﻧﺤﻮ:

ﻗﻮﻟﻨﺎ :اﻟﺒﺤﺮ راﻛﺪاً أﻓﻀﻞ ﻣﻨﻪ ﻣﺎﺋﺠﺎً
إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﺎﺋﺠﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ ﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ ،وﻫﻲ ﻣﻔﻀﻞ ﻋﻠﻴﻪ ،وﺟﺎءت ﻣﺘﺄﺧﺮة ﻋﻦ
ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ أﻓﻌﻞ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ )أﻓﻀﻞ( ؛ ﻷن أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﻳﻘﺘﻀﻲ ذﻟﻚ؛ ﻓﺪﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺌﺔ
ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ اﻟﺒﺤﺮ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻤﻔﺎﺿﻠﺔ.
ج -ﺟﻮاز ﺗﻘﺪم اﻟﺤﺎل وﺗﺄﺧﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ ،ﻧﺤﻮ:

) (149

ﻼ ﻣﺘﺼﺮﻓﺎً ،وﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﺗﺄﺗﻲ ﻣﻨﻪ ﺻﻮر اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺜﻼﺛﺔ :اﻟﻤﺎﺿﻲ،
 -1إذا ﻛﺎن ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺤﺎل ﻓﻌ ً
واﻟﻤﻀﺎرع ،واﻷﻣﺮ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﺧُﺸﻌﺎ أَﺑﺼﺎرﻫﻢ ﻳﺨْﺮﺟﻮن ﻣِﻦ اﻟْﺄَﺟﺪاثِ ﻛَﺄَﻧﱠﻬﻢ ﺟﺮاد ﻣﻨْﺘَﺸِﺮ ،(150 )(إن ﻛﻠﻤﺔ
)ﺧﺸﻌﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ ،وﻗﺪ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ )ﻳﺨﺮج( ،وﻫﻮ ﻓﻌﻞ ﻣﺘﺼﺮف؛
ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎز ﺗﻘﺪم اﻟﺤﺎل؛ ﻓﺪﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺌﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ )واو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ( ،ووﺿﺤﺖ اﻟﻤﻌﻨﻰ
وﻗﻮﺗﻪ.
 -2إذا ﻛﺎن ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺤﺎل وﺻﻔﺎً ﻣﺸﺘﻘﺎً ،ﻣﺜﻞ :اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ،اﺳﻢ اﻟﻤﻔﻌﻮل ،ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ،اﻟﺼﻔﺔ
) (151
اﻟﻤﺸﺒﻬﺔ ،اﺳﻢ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ،ﻧﺤﻮ:
 -1إذا ﻛﺎن اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :وﻫﺬَا ﻛِﺘَﺎب ﻣﺼﺪق ﻟِﺴﺎﻧًﺎ()  ،(152إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻟﺴﺎﻧﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ
ﺟﺎﻣﺪ ،وﻋﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﻤﺸﺘﻖ اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ )ﻣﺼﺪق(؛ ﻷﻧﻪ ﻣﺸﺘﻖ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﻓﻌﻠﻪ ﻧﺼﺐ اﻟﺤﺎل )ﻟﺴﺎﻧﺎً(؛
ﻓﺪﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ.
 -2إذا ﻛﺎن اﺳﻢ ﻣﻔﻌﻮل ،ﻧﺤﻮ:

) (153

ﻗﻮﻟﻨﺎ :اﻟﺤﺎﻛﻢ – ﻇﺎﻟﻤﺎً – ﻣﺤﻄﱠﻢ
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إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻇﺎﻟﻤﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ ،وﻋﺎﻣﻠﻬﺎ اﺳﻢ اﻟﻤﻔﻌﻮل )ﻣﺤﻄﱠﻢ(؛ ﻓﻬﻮ اﺳﻢ
ﻣﺸﺘﻖ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﻓﻌﻠﻪ ،واﺳﻢ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل ،واﻟﺤﺎل داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن
ﻫﻴﺌﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺘﺮ ﻓﻲ اﺳﻢ اﻟﻤﻔﻌﻮل.
 -3إذا ﻛﺎن ﺻﻔﺔ ﻣﺸﺒﻬﺔ ،ﻧﺤﻮ:

) (154

ﻗﻮﻟﻨﺎ :اﻹﻧﺴﺎن – ﻗﺎﻧﻌﺎً  -ﻏﻨﻲ
إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻗﺎﻧﻌﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ ،وﻋﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺸﺒﻬﺔ )ﻏﻨﻲ ،(وﻫﻲ ﺗﻌﻤﻞ
ﻋﻤﻞ ﻓﻌﻠﻬﺎ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎز ﻣﺠﻲء اﻟﺤﺎل ﻣﻨﻬﺎ.
 -4إذا ﻛﺎن ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ،ﻧﺤﻮ:

) (155

ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﻟَﻮﺟﺪوا اﻟﻠﱠﻪ ﺗَﻮاﺑﺎ رﺣِﻴﻤﺎ()  ،(156إن ﻛﻠﻤﺔ )رﺣﻴﻤﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﺻﻔﺔ
ﻣﺸﺒﻬﺔ ،وﻋﺎﻣﻠﻬﺎ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ )ﺗﻮاﺑﺎً( ،وﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻤﻞ ﻓﻌﻠﻬﺎ؛ ﻓﺠﺎز ﻣﺠﻲء اﻟﺤﺎل
)رﺣﻴﻤﺎً( ﻣﻨﻬﺎ.
 -5إذا ﻛﺎن اﺳﻢ ﺗﻔﻀﻴﻞ ،ﻧﺤﻮ:

) (157

ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﻓَﺎﻟﻠﱠﻪ ﺧَﻴ ﺮ ﺣﺎﻓِﻈًﺎ()  ،(158إن ﻛﻠﻤﺔ )ﺣﺎﻓﻈﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻮ اﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ،
وﻋﺎﻣﻠﻬﺎ اﺳﻢ اﻟﺘﻔﻀﻞ )ﺧﻴ ﺮ( ،وﻋﻤﻞ اﺳﻢ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﻋﻤﻞ ﻓﻌﻠﻪ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎز أن ﻳﺄﺗﻲ اﻟﺤﺎل ﻣﻨﺼﻮﺑﺎً
ﺑﻌﻤﻞ اﺳﻢ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﺑﻪ.
 -6إذا ﻛﺎن ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺤﺎل اﺳﻢ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻳﻨﺼﺐ ﻓﻌﻠﻴﻦ ،ﻧﺤﻮ:

) (159

ﻗﻮﻟﻨﺎ :اﻟﺸﺘﺎء أﻓﻀﻞ ﻣﻌﺘﺪﻻً ﻣﻨﻪ ﺑﺎرداً
إن ﻛﻠﻤﺘﻲ )ﻣﻌﺘﺪﻻً ،ﺑﺎرداً( ﺣﺎﻻن ﻣﻨﺼﻮﺑﺎن ،وﻋﺎﻣﻠﻬﻤﺎ أﻓﻌﻞ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ )أﻓﻀﻞ(؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎز
ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﺤﺎﻟﻴﻦ ﺑﺸﺮط أن ﻳﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﻤﻔﻀﻞ ﻋﻠﻴﻪ ،ودﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺘﻔﺎﺿﻠﻴﻦ.
 -7إذا ﻛﺎن ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺤﺎل ﺷﺒﻪ ﺟﻤﻠﺔ :ﻇﺮﻓﻴﺔ ،أو ﺟﺎر وﻣﺠﺮور؛ ﻧﺤﻮ:
ﻗﻮﻟﻨﺎ :اﻷﺷﺠﺎر ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﻘﺔ ﻣﺰﻫﺮةً
إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﺰﻫﺮةً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ ،وﻋﺎﻣﻠﻬﺎ ﺷﺒﻪ اﻟﺠﻤﻠﺔ )ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﻘﺔ(؛ ﻟﺬﻟﻚ
ﺟﺎز اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ واﻟﺘﻘﺪﻳﻢ.
وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻨﺎ :اﻟﺒﻴﺖ ﻋﻨﺪك واﺳﻌﺎً.
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اﻟﺠﺪﻳﻌﺎت وﻋﻮاد

 -9ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﺤﺎل ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم :وﺟﻮب ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ،ووﺟﻮب
ﺗﺄﺧﺮﻫﺎ ،وﺟﻮاز اﻷﻣﺮﻳﻦ ،ﻧﺤﻮ:

) (160

أ -وﺟﻮب ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺤﺎل ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ،ﻧﺤﻮ:
 -1إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎل ﻣﺤﺼﻮرةً ﺑﺄداة ﺣﺼﺮ ،ﻧﺤﻮ:
وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :وﻣﺎ ﻧُﺮﺳِﻞُ اﻟْﻤﺮﺳﻠِﻴﻦ إﻟﱠﺎ ﻣﺒﺸﺮﻳﻦ وﻣﻨْﺬِرِﻳﻦ ،(161 )(إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﺒﺸﺮﻳﻦ( ﺣﺎل
ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ ،وﺟﺎءت ﻣﺤﺼﻮرة ﺑﺄداة اﻟﺤﺼﺮ )إﻻﱠ( ،ﻟﺬﻟﻚ وﺟﺐ ﺗﺄﺧﻴﺮﻫﺎ؛ ﻓﺪﻟﺖ اﻟﺤﺎل
ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ.
 -2إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎل ﻟﺼﺎﺣﺐ ﻣﺠﺮور ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ،ﻧﺤﻮ:

) (162

وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :وﻧَﺰﻋﻨَﺎ ﻣﺎ ﻓِﻲ ﺻﺪورِﻫِﻢ ﻣِﻦ ﻏِﻞ إﺧْﻮاﻧًﺎ()  ،(163إن ﻛﻠﻤﺔ )إﺧﻮاﻧﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب،
وﻫﻲ اﺳﻢ ﺟﺎﻣﺪ ،وﺟﺎء ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﺠﺮور ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ )ﻫﻢ(؛ ﻓﻘﺪ أُﺿﻴﻒ ﺻﺪور إﻟﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎل؛
ﻓﺪﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ وﺑﻴﺎن ﻫﻴﺌﺘﻪ.
 -3إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎل ﻟﺼﺎﺣﺐ ﻣﺠﺮور ﺑﺤﺮف ﺟﺮ زاﺋﺪ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﺣﺬﻓﻪ ،ﻛﺎﻟﺒﺎء ﻓﻲ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻌﺠﺐ،
) (164
ﻧﺤﻮ:
ﻗﻮﻟﻨﺎ :أرﻓﻖ ﺑﺎﻟﻔﻘﻴﺮ ﺟﺎﺋﻌﺎً
إن ﻛﻠﻤﺔ )ﺟﺎﺋﻌﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ ،وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ اﻻﺳﻢ اﻟﻤﺠﺮور ﺑﺤﺮف اﻟﺠﺮ
اﻟﺰاﺋﺪ )اﻟﺒﺎء( ،وﻫﻮ اﻟﻔﻘﻴﺮ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﺧﺮت اﻟﺤﺎل وﺟﻮﺑﺎً؛ ﻓﺪﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺌﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ وﻗﺖ
اﺣﺘﻴﺎﺟﻪ ﻟﻠﺮﻓﻖ.
 -4إذا ﻛﺎن ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺤﺎل ﻣﻌﻨﻮﻳﺎً ،ﻧﺤﻮ:

) (165

ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﻛﺄَن اﻷرض ﻣﺴﺘﺪﻳﺮةً ﻛﺮةٌ ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻮﻳﺮﻫﺎ
إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﺴﺘﺪﻳﺮة( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ ،وﻋﺎﻣﻠﻬﺎ ﺣﺮف اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ )ﻛﺄن(؛ ﻷﻧﻪ
ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻔﻌﻞ )أﺷﺒﻪ(؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﺄﺧﺮت اﻟﺤﺎل ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ )اﻷرض(؛ ﻓﺪﻟﺖ ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت ﺻﻔﺔ
ﻟﻸرض ﺗﻘﺮب اﻟﻤﺸﺒﻪ )اﻷرض( ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺒﻪ ﺑﻪ )ﻛﺮة(.
 -5إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎل ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻘﺮوﻧﺔ ﺑﺎﻟﻮاو ،ﻧﺤﻮ:

) (166

وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﻓَﻠَﺎ ﺗَﺠﻌﻠُﻮا ﻟِﻠﱠﻪِ أَﻧْﺪادا وأَﻧْﺘُﻢ ﺗَﻌﻠَﻤﻮن ،(167 )(إن ﺟﻤﻠﺔ )وأﻧﺘﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮن( ﻓﻲ ﻣﺤﻞ
ﻧﺼﺐ ﺣﺎل ،وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ اﻟﻀﻤﻴﺮ )واو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ( اﻟﻤﺴﻨﺪ ﻟﻪ اﻟﻔﻌﻞ )ﺗﺠﻌﻞ( ،وﻗﺪ ﺗﺄﺧﺮت اﻟﺤﺎل ﻋﻦ
ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ وﺟﻮﺑﺎً.
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اﻟﺤﺎل اﻟﻤﻔﺮدة" :دراﺳﺔ ﻧﺤﻮﻳﺔ دﻻﻟﻴﺔ ﻧﻤﺎذج ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ"

 -6إذا ﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎل ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻔﻌﻞ ﺗﻌﺠﺐ ،ﻧﺤﻮ:

) (168

ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﻣﺎ أﺟﻤﻞَ اﻟﻘﻤﺮ ﻃﺎﻟﻌﺎً
إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻃﺎﻟﻌﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻮ اﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ ،وﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎل )اﻟﻘﻤﺮ( ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮب
ﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﻌﺠﺐ )أﺟﻤﻞ( ؛ ﻟﺬﻟﻚ وﺟﺐ ﺗﺄﺧﺮ اﻟﺤﺎل؛ ﻓﺪﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﻌﻨﻰ وﺗﻘﻮﻳﺘﻪ.
 -7إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎل ﻟﺼﺎﺣﺐ ﻣﻨﺼﻮب ﻓﻲ ﺻﻠﺔ اﻟﺤﺮف اﻟﻤﺼﺪري ،ﻧﺤﻮ:

) (169

ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﻳﺴﺮﻧﻲ أن ﺗﻌﺎﻗﺐ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻇﺎﻟﻤﺎً
إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻇﺎﻟﻤﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ ،وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ )اﻟﺠﺎﻧﻲ( ،وﻫﻮ ﻣﻔﻌﻮل ﺑﻪ واﻗﻊ
ﻓﻲ ﺻﻠﺔ اﻟﺤﺮف اﻟﻤﺼﺪري )أن(؛ ﻟﺬﻟﻚ وﺟﺐ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﺤﺎل .واﻟﺤﺎل داﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺌﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ،
وﻫﻮ اﻟﻈﻠﻢ.
 -8أن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎل ﻟﺼﺎﺣﺐ ﺟﺎء ﺿﻤﻴﺮاً ﻣﺘﺼﻼً ﻓﻲ ﺻﻠﺔ )ألْ( ،ﻧﺤﻮ:

) (170

ﻗﻮﻟﻨﺎ :اﻟﺨﻴﺮ أﻧﺖ اﻟﻔﺎﻋﻠﻪ ﻇﺎﻫﺮاً
إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻇﺎﻫﺮاً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ ،وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺿﻤﻴﺮ )اﻟﻬﺎء( اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﺤﻞ
ﺟﺮ ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻪ .ودﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺌﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ.
ب -وﺟﻮب ﺗﻘﺪم اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ،ﻧﺤﻮ:
 -1إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎل ﻟﻬﺎ ﺻﺪر اﻟﻜﻼم ،ﻣﺜﻞ :اﺳﻢ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم اﻟﻮاﻗﻊ ﺣﺎﻻً ،ﻧﺤﻮ:
وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﻛَﻴﻒ ﺗُﺤﻴﻲ اﻟْﻤﻮﺗَﻰ()  ،(171إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻛﻴﻒ( اﺳﻢ اﺳﺘﻔﻬﺎم ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺢ ﻓﻲ
ﻣﺤﻞ ﻧﺼﺐ ﺣﺎل ،وﺗﻘﺪﻣﺖ وﺟﻮﺑﺎً؛ ﻷن ﻟﻬﺎ ﺻﺪر اﻟﻜﻼم.
 -2إذا ﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎل ﻣﺤﺼﻮراً ،ﻧﺤﻮ:

) (172

ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﻣﺎ ﻧﺠﺢ دارﺳﺎً إﻻﱠ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ
إن ﻛﻠﻤﺔ )دارﺳﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ )اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ( وﻗﺪ ﺟﺎء ﻣﺤﺼﻮراً؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻘﺪﻣﺖ اﻟﺤﺎل
وﺟﻮﺑﺎً ،ودﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺌﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ؛ وﻗﻮت ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺠﻤﻠﺔ.
 -3إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎل ﻟﺼﺎﺣﺐ ﻣﻀﺎف إﻟﻰ ﺿﻤﻴﺮ ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻟﻪ ﺻﻠﺔ وﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺤﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮة،
) (173
ﻧﺤﻮ:
ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﺗﺤﺮك ﻏﺎﺑﺮاً اﻷرض ﺗﺮاﺑﻬﺎ
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إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻏﺎﺑﺮاً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻮ اﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ ،وﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎل )اﻟﺘﺮاب(؛ وﻷن ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺤﺎل اﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﻴﺮ ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻤﻮل اﻟﺤﺎل وﺟﺐ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎل ،وﺗﻘﺪم اﻟﺤﺎل ،ﺣﺘﻰ
ﻻ ﻳﻌﻮد اﻟﻀﻤﻴﺮ )اﻟﻬﺎء( ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻆ واﻟﺮﺗﺒﺔ .ودﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ.
 -4إذا ﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎل ﻧﻜﺮة ،وﻛﺎﻧ ﺖ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ أﺻﻞ اﻟﻜﻼم ﻧﻌﺘﺎً ﻟﻪ؛ ﻓﻌﻨﺪ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻌﻮﺗﻬﺎ
ﺗﺼﺒﺢ ﺣﺎﻻً ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :أَﻓَﻐَﻴﺮ اﻟﻠﱠﻪِ أَﺑﺘَﻐِﻲ ﺣﻜَﻤﺎ()  ،(174إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻏﻴﺮ( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺣﻜﻤﺎً؛
ﻓﺘﻘﺪﻣﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ؛ ﻷﻧﱠﻪ ﻧﻜﺮة .ودﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺌﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ،وأزاﻟﺖ اﻹﺑﻬﺎم ﻋﻦ
اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ج -ﺟﻮاز ﺗﻘﺪم اﻟﺤﺎل وﺗﺄﺧﺮﻫﺎ ﻋﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ،ﻧﺤﻮ:

) (175

 -1إذا ﻛﺎن ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓﻌﻼً ﻣﺘﺼﺮﻓﺎً ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﻧَﺰلَ ﻋﻠَﻴﻚ اﻟْﻜِﺘَﺎب ﺑﺎﻟْﺤﻖ ﻣﺼﺪﻗًﺎ()  ،(176إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﺼﺪﻗﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب،
وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﺿﻤﻴﺮ اﻟﻜﺎف اﻟﻤﺠﺮور ﺑﺤﺮف اﻟﺠﺮ )ﻋﻠﻴﻚ( ،وﻋﺎﻣﻞ اﻟﺤﺎل اﻟﻔﻌﻞ )ﻧﺰل( ،واﻟﻔﻌﻞ ﻣﺘﺼﺮف؛
ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﻮز ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺤﺎل وﺗﺄﺧﻴﺮﻫﺎ.
 -2إذا ﻛﺎن ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻔﻌﻞ ،وﻫﻮ اﻻﺳﻢ اﻟﻤﺸﺘﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ؛ ﻣﺜﻞ :اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ،واﺳﻢ اﻟﻤﻔﻌﻮل،
) (177
واﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺸﺒﻬﺔ ،وﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ،واﺳﻢ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ،ﻧﺤﻮ:
 -1اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :إﻟﱠﺎ آَﺗِﻲ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪا()  ،(178إن ﻛﻠﻤﺔ )آﺗﻲ( اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ ،وﻫﻲ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺤﺎل )ﻋﺒﺪاً(.
 -2اﺳﻢ اﻟﻤﻔﻌﻮل ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﻮﻟﻨﺎ :اﻟﻤﻌﻠﻢ – ﻣﺘﺨﺎذﻻً – ﻣﻜﺮوه
إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﺘﺨﺎذﻻً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ ،وﻋﺎﻣﻠﻬﺎ اﺳﻢ اﻟﻤﻔﻌﻮل )ﻣﻜﺮوه ،(واﻟﺤﺎل
ﺗﻘﺪﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ؛ ﻓﺪﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺌﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ اﻟﻀﻤﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺘﺮ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ )اﺳﻢ
اﻟﻤﻔﻌﻮل(.
 -3اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺸﺒﻬﺔ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﻮﻟﻨﺎ :اﻟﻄﺎﻟﺐ – ﻫﺎدﺋﺎً – ﻓَﺮح.
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إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻫﺎدﺋﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ ،وﻋﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﻤﺸﺒﻬﺔ )ﻓﺮح( ،واﻟﺼﻔﺔ
ﻋﻤﻠﺖ ﻋﻤﻞ ﻓﻌﻠﻬﺎ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺼﺒﺖ ﺣﺎﻻً ﻣﺘﻘﺪﻣﺎً ﻋﻠﻴﻬﺎ .ودﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺌﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ اﻟﻀﻤﻴﺮ
اﻟﻤﺴﺘﺘﺮ ﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻞ )ﻓﺮح(.
 -4ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﻛُﻮﻧُﻮا ﻗَﻮاﻣِﻴﻦ ﺑﺎﻟْﻘِﺴﻂِ ﺷﻬﺪاءَ ﻟِﻠﱠﻪِ()  ،(179إن ﻛﻠﻤﺔ )ﺷﻬﺪاء( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ
اﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ ،وﻋﺎﻣﻠﻬﺎ )ﻗﻮاﻣﻴﻦ( ،وﻫﻮ ﺻﻴﻐﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﻓﻌﻠﻪ ،وﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎل ﺿﻤﻴﺮ ﻣﺴﺘﺘﺮ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﻞ؛ ﻓﺪﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ.
 -5اﺳﻢ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﻓَﺎﻟﻠﱠﻪ ﺧَﻴﺮ ﺣﺎﻓِﻈًﺎ()  ،(180إن ﻛﻠﻤﺔ )ﺣﺎﻓﻈﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﻓﺎﻋﻞ،
وﻋﺎﻣﻠﻬﺎ اﺳﻢ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ )ﺧﻴﺮ (؛ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺼﺐ اﻟﺤﺎل؛ ﻓﺪﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺠﻤﻠﺔ وﺗﻮﺿﻴﺢ
اﻟﻜﻼم.
 -3إذا ﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎل ﻣﺠﺮور ﺑﺤﺮف ﺟﺮ أﺻﻠﻲ ،وﻫﻮ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺬﻓﻪ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :وﻣﺎ أَرﺳﻠْﻨَﺎك - إﻟﱠﺎ ﻛَﺎﻓﱠﺔً  -ﻟِﻠﻨﱠﺎس ،(181 )(إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻛﺎﻓﺔً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ
ﺟﺎﻣﺪ ،وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ )اﻟﻨﺎس( ،وﻗﺪ ﺟﺎء ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﺠﺮور ﺑﺤﺮف اﻟﺠﺮ اﻟﻼم ،وﻫﻮ ﺣﺮف ﺟﺮ أﺻﻠﻲ ﻻ
ﻳﺠﻮز ﺣﺬﻓﻪ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎز اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ؛ ﻓﺪﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ.
 -4إذا ﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎل ﻣﺠﺮور ﺑﺤﺮف ﺟﺮ زاﺋﺪ ﻳﻤﻜﻦ ﺣﺬﻓﻪ ،وﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﻠﺠﻤﻠﺔ،
) (182
ﻧﺤﻮ:
ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﻣﺎ ﺟﺎء ﻣﺘﺄﺧﺮاً ﻣﻦ أﺣﺪ
إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﺘﺄﺧﺮاً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ ،وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ )أﺣﺪ( ،وﻫﻮ ﻓﺎﻋﻞ ﻟﻠﻔﻌﻞ
)ﺟﺎء(؛ وﻟﻜﻨﱠﻪ ﻣﺠﺮور ﻟﻔﻈﺎً ﺑﺎﻟﺤﺮف اﻟﺰاﺋﺪ )ﻣﻦ(؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎز ﻓﻲ اﻟﺤﺎل اﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﻟﺘﺄﺧﻴﺮ.
 (10اﻟﺤﺎل اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ:
ﺗﻄﺎﺑﻖ اﻟﺤﺎل اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺠﻨﺲ واﻟﻌﺪد؛ وﻟﻜﻦ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻄﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﺾ
) (183
ﺣﺎﻻت ﻟﻬﺎ أﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ،ﻧﺤﻮ:
 -1إذا ﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎل اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺟﻤﻌﺎً ﻣﻔﺮده ﻣﺬﻛﺮ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻌﺎﻗﻞ ،ﺟﺎز ﻓﻲ اﻟﺤﺎل أن ﺗﻜﻮن ﻣﻔﺮدة
ﻣﺆﻧﺜﺔ ،أو ﺟﻤﻌﺎً ﻣﺆﻧﺜ ًﺎ ﺳﺎﻟﻤﺎً ،أو ﺟﻤﻌﺎً ﺗﻜﺴﻴﺮﻳﺎً ،ﻧﺤﻮ:
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اﻟﺠﺪﻳﻌﺎت وﻋﻮاد

ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :وﺗَﺨِﺮ اﻟْﺠﺒﺎلُ ﻫﺪا()  ،(184إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻫﺪاً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﺟﺎﻣﺪ،
وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ )اﻟﺠﺒﺎل( ﺟﻤﻊ ﻣﻔﺮده ﺟﺒﻞ ،وﻫﻮ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﻌﺎﻗﻞ؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎز ﻓﻲ اﻟﺤﺎل أن ﺗﻜﻮن ﻣﻔﺮداً ﻣﺆﻧﺜﺎً،
أو ﺟﻤﻌﺎً ﺳﺎﻟﻤﺎً ،أو ﺟﻤﻌﺎً ﺗﻜﺴﻴﺮﻳﺎً؛ ﻧﺤﻮ) :ﻫﺎْدةً ،ﻫﺎْدتٍ ،أﻫﺪاداً(.
 -2إذا ﻛﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﺎل ﻣﻦ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﻤﺬﻛﺮ واﻟﻤﺆﻧﺚ ﺑﺼﻮرةٍ واﺣﺪة ،ﻣﺜﻞ :ﺻﺒﻮر،
ﺟﺮﻳﺢ ...اﻟﺦ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺻﺒﻮراً ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺪاﺋﺪ ،وﻋﺮﻓﺖ اﻟﻤﺆﻣﻨﺔ ﺻﺒﻮراً ﻛﺬﻟﻚ
إن ﻛﻠﻤﺔ )ﺻﺒﻮراً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ؛ وﻟﻜﻦ اﺳﺘﻮى ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺬﻛﺮ واﻟﻤﺆﻧﺚ؛ ﻟﺬﻟﻚ
أﺧﺬت ﺻﻮرة واﺣﺪةً ﻣﻊ اﻟﻤﺬﻛﺮ واﻟﻤﺆﻧﺚ.
 -3إذا ﻛﺎن أﻓﻌﻞ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﺣﺎﻻً ،وورد ﻣﺠﺮداً ﻣﻦ أل اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ واﻹﺿﺎﻓﺔ أو ﻛﺎن ﻣﻀﺎف إﻟﻰ ﻧﻜﺮة؛
) (185
ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺰم اﻹﻓﺮاد واﻟﺘﻨﻜﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﻮﻟﻨﺎ:

ﻋﺮﻓﺖ اﻟﻤﺠﺎﻫﺪ أَﻧﺸﻂَ وأﻧﻔﻊ

ﻋﺮﻓﺖُ اﻟﻤﺠﺎﻫﺪ أﻧﺸﻂ ﻣﻘﺎﺗﻞ وأَﻧﻔﻊ ﻓﺮدٍ
ﻋﺮﻓﺖُ اﻟﻤﻌﻠﻤﺔ أﻧﺸﻂ وأَﻧﻔﻊ
ﻋﺮﻓﺖُ اﻟﻤﻌﻠﻤﺔ أﻧﺸﻂ دارﺳﺔٍ وأَﻧﻔﻊ اﻣﺮأةٍ
إن ﻛﻠﻤﺔ )أﻧﺸﻂ( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﺗﻔﻀﻴﻞ ،وﻗﺪ ﺟﺎء ﻣﻔﺮداً ﻣﺬﻛﺮاً ﻣﻊ اﺧﺘﻼف ﺟﻨﺲ
ﺻﺎﺣﺒﻪ؛ ﻓﻬﻮ ﻣﺠﺮد ﻣﻦ الْ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ واﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،وﺟﺎء ﻣﻀﺎﻓﺎً ﻟﻨﻜﺮة؛ ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺎز أن ﻳﻜﻮن ﺣﺎﻻً.
 -4إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎل اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻣﺼﺪراً؛ ﻓﺈﻧﱠﻪ ﻳﻠﺰم ﺻﻮرة واﺣﺪةٍ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :وﺑﻜُﻔْﺮﻫِﻢ وﻗَﻮﻟِﻬ ﻢ ﻋﻠَﻰ ﻣﺮﻳﻢ ﺑﻬﺘَﺎﻧًﺎ ﻋﻈِﻴﻤﺎ()  ،(186إن ﻛﻠﻤﺔ )ﺑﻬﺘﺎﻧﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب،
وﻫﻲ ﻣﺼﺪر ﺻﺮﻳﺢ ،وﺟﺎءت ﺣﺎﻻً وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ )ﻗﻮل( وﻫﻮ ﻣﺬﻛﺮ؛ ﻓﻠﺰﻣﺖ اﻟﺤﺎل ﺻﻮرة واﺣﺪة ﻣﻊ
ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ.
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :وﺗَﻤﺖْ ﻛَﻠِﻤﺔُ رﺑﻚ ﺻِﺪﻗًﺎ()  ،(187إن ﻛﻠﻤﺔ )ﺻﺪﻗﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ ﻣﺼﺪر
ﺻﺮﻳﺢ ،وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ )ﻛﻠﻤﺔ( ؛ ﻓﻨﺠﺪ أن اﻟﻤﺼﺪر ﻟﺰم ﺻﻮرﺗﻪ ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺒﻪ اﻟﻤﺆﻧﺚ ،وﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻘﻪ ﻓﻲ ﺗﺄﻧﻴﺚ؛
ﻓﺪﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺌﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﻌﺎﻣﻞ )ﺗَﻢ.(
 -5إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎل ﻛﻠﻤﺔ )أي(؛ ﻓﺈﻧﱠﻬﺎ – ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ – ﺗﻘﻊ ﺣﺎﻻً ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻧﻜﺮة،
ﻧﺤﻮ:
ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﻗﺎﺑﻠﺖُ زﻳﺪاً أَي ﻣﻌﻠﻢ
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إن ﻛﻠﻤﺔ )أي (ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﺑﻴﻨﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ )زﻳﺪ(؛ ﻓﻠﺰﻣﺖ أي ﺻﻮرةً واﺣﺪةً.
 (11اﻟﺤﺎل اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ:
ﺗﺄﺗﻲ اﻟﺤﺎل اﻟﻤﻔﺮدة ﺳﺒﺒﻴﺔ؛ ﻓﺘﻄﺎﺑﻖ اﻻﺳﻢ اﻟﻤﺮﻓﻮع ﺑﻬﺎ وﺟﻮﺑﺎً ﻓﻲ اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ واﻟﺘﺄﻧﻴﺚ واﻹﻓﺮاد،
) (188
دون اﻟﺘﺜﻨﻴﺔ واﻟﺠﻤﻊ ،وﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﺗﻠﺘﺰم اﻹﻓﺮاد ﻣﻊ اﻻﺳﻢ اﻟﻤﺮﻓﻮع ﺑﻬﺎ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﺟﺎء اﻟﺸﺘﺎء ﺑﺎرداً ﻫﻮاؤه ،ﻏﺰﻳﺮةً أﻣﻄﺎره ،ﻛﺜﻴﻔﺔً ﺛﻠﺠﺘﺎه ،ﻣﻤﺘﺪاً ﺷﻬﺮاه ،ﻃﻮﻳﻠﺔً ﻟﻴﻠﺘُﻪ.
إن اﻟﻜﻠﻤﺎت )ﺑﺎرداً ،ﻏﺰﻳﺮةً ،ﻛﺜﻴﻔﺔً ،ﻣﻤﺘﺪاً ،ﻃﻮﻳﻠﺔً( أﺣﻮال ﻣﻨﺼﻮﺑﺔ ،وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ )اﻟﺸﺘﺎء( ،وﻫﺬ ِه
اﻷﺣﻮال رﻓﻌﺖ أﺳﻤﺎء ﺑﻌﺪﻫﺎ؛ ﻓﻠﺰﻣﺖ اﻹﻓﺮاد ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻌﺪد ،وﻟﻜﻨﱠﻬﺎ ﻃﺎﺑﻘﺖ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺠﻨﺲ
)ﻣﺬﻛﺮ ،ﻣﺆﻧﺚ(.
 (12ﺣﺬف اﻟﺤﺎل اﻟﻤﻔﺮدة ﺟﻮازاً ،ﻧﺤﻮ:

) (189

ﺗﺤﺬف اﻟﺤﺎل اﻟﻤ ﻔﺮدة ﺟﻮازاً ،وﻳﻜﻮن ﺣﺬﻓﻬﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺴﺎق ﻓﻲ اﻟﻜﻼم ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﺣﺬف اﻟﺤﺎل،
وإﻣﻜﺎن ﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺨﺘﻞ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺮاد ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺬف أو اﻟﺬﻛﺮ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :واﻟْﻤﻠَﺎﺋِﻜَﺔُ ﻳﺪﺧُﻠُﻮن ﻋﻠَﻴﻬﻢ ﻣِﻦ ﻛُﻞﱢ ﺑﺎبٍ ) (23ﺳﻠَﺎم ﻋﻠَﻴﻜُﻢ ،(190 )((24) إن اﻟﺤﺎل
ﻓﻲ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺤﺬوﻓﺔ ،وﻫﻲ ﺗﻘﻊ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻘﻮل اﻟﻘﻮل )ﺳﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ( ،ﻣﻊ أن ﻧﺺ
اﻵﻳﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن ﻫﻨﺎك ﺣﺬف ﻣﺎ ،ﻫﺬا اﻟﺤﺬف ﻳﻮﺻﻞ ﻃﺮﻓﻲ اﻵﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮه ،وﻳﻘﺪر
ﺑﻤﺸﺘﻖ اﻟﻘﻮل ،ﻛﺄن ﻧﻘﺪره :ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ :ﺳﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ؛ ﻓﻘﺪرت اﻟﺤﺎل ﺑﻜﻠﻤﺔ )ﻗﺎﺋﻠﻴﻦ( ،وﻫﻲ ﺣﺎل ﻣﻦ
اﻟﻀﻤﻴﺮ )واو اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ( اﻟﻤﺴﻨﺪ ﻟﻪ اﻟﻔﻌﻞ )ﻳﺪﺧﻞ( ،وﻫﻨﺎ اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻋﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻼﺋﻜﺔ.
 (13ذﻛﺮ اﻟﺤﺎل اﻟﻤﻔﺮدة وﺟﻮﺑﺎً ،ﻧﺤﻮ:

) (191

إن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮدةً ﻣﺬﻛﻮرةً ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺬي ﻳﻮﻇﻔﻬﺎ؛ ﻟﺘﺆدي
ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ اﻟﻤﻨﻮﻳﺔ ﻗﺼﺪﻫﺎ؛ وﻫﻲ ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺌﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ؛ ﻟﺬﻟﻚ وﺟﺐ ذﻛﺮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻦ،
ﻧﺤﻮ:
 -1إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎل ﻣﺤﺼﻮرةً ،ﻧﺤﻮ:
وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :وﻣﺎ ﻧُﺮﺳِﻞُ اﻟْﻤﺮﺳﻠِﻴﻦ إﻟﱠﺎ ﻣﺒﺸﺮﻳﻦ ،(192 )(إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﺒﺸﺮﻳﻦ( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب،
وﺟﺎءت ﻣﺤﺼﻮرةً؛ ﻟﺬﻟﻚ وﺟﺐ ذﻛﺮﻫﺎ؛ ﻷن اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺪ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ وﻳﻔﺴﺪ أﺷﺪ ﻓﺴﺎد؛ ﻓﺪﻟﺖ
اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺮاد.
 -2إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎل ﻣﺼﺪراً ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻣﻨﺎب ﻓﻌﻠﻪ اﻟﻤﺤﺬوف ﺳﻤﺎﻋﺎً ،ﻧﺤﻮ:
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اﻟﺠﺪﻳﻌﺎت وﻋﻮاد

وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﻓَﻀﻠًﺎ ﻣِﻦ رﺑﻚ ذَﻟِﻚ ﻫﻮ اﻟْﻔَﻮز اﻟْﻌﻈِﻴﻢ ،(193 )(إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻓﻀﻼً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻮ
ﻣﺼﺪر ﺻﺮﻳﺢ ،وﺟﺎء ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﻤﺤﺬوف ﻣﻦ اﻟﻠﻔﻆ ،وﻟﻜﻨﱠﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﻮﺟﻮد؛ ﻓﺪﻟﺖ
اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ ،أن ﻫﺬا اﻟﻔﻮز ﻧﻌﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞﱠ.
 -3أن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎل ﻣﺘﻮﻗﻔﺎً ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺮاد؛ ﻓﻌﻨﺪ ﺣﺬﻓﻬﺎ ﻳﻔﺴﺪ اﻟﻜﻼم أﺷﺪ ﻓﺴﺎد ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :وﻣﺎ ﺧَﻠَﻘْﻨَﺎ اﻟﺴﻤﺎءَ واﻟْﺄَرض وﻣﺎ ﺑﻴﻨَﻬﻤﺎ ﻟَﺎﻋِﺒﻴﻦ ،(194 )(إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻻﻋﺒﻴﻦ( ﺣﺎل
ﻣﻨﺼﻮب ﺑﻬﺎ ﺗﻤﺖ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻟﻜﻼم؛ ﻓﻠﻮ ﺣﺬﻓﺖ ،ﻟﺘﻐﻴﺮ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﻜﻼم ﺿﺪاً ،وﻫﺬا ﻏﻴﺮ ﻣﺮاد ﻣﻦ
اﻟﻜﻼم؛ ﻓﺪﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻛﻴﺪ ﻣﻌﻨﻰ ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ.
 -4أن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎل ﺳﺎدةً ﻣﺴﺪ اﻟﺨﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﻗﻴﺎﻣﻲ اﻟﻠﻴﻞ ﻫﺎدﺋﺎً
إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻫﺎدﺋﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ ،وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ اﻟﻠﻴﻞ ،وﺟﺎءت ﻓﻲ ﺟﻤﻠﺔ اﺳﻤﻴﺔ؛
ﻓﺄﺧﺬت ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺨﺒﺮ ﺳﺎدةً ﻣﻜﺎﻧﻪ؛ ﻷن اﻟﻤﺮاد وﺻﻒ ﻣﻌﻤﻮل اﻟﻤﺼﺪر؛ وﻫﻮ اﻟﻠﻴﻞ.
 -5أن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎل ﺟﻮاﺑﺎً ﻟﺴﺆال ،ﻧﺤﻮ:

) (195

ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﻛﻴﻒ ﺣﻀﺮت؟ ﻓﻴﺠﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻞ :راﻛﺒﺎً.
إن ﻛﻠﻤﺔ )راﻛﺒﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ ﺣﺬف ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ؛ ﻟﺬﻟﻚ وﺟﺐ ذﻛﺮﻫﺎ.
وﻗﺪ دﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺤﺎﺿﺮ.
ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺤﺎل ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺤﺬف وﺟﻮﺑﺎً وﺟﻮازاً:
أ -اﻟﺤﺬف وﺟﻮﺑﺎً:

) (196

إن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺤﺎل أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺟﻮداً؛ ﻟﻜﻲ ﻳﻀﻴﻒ ﻣﻌﻨﻰ ﺟﺪﻳﺪاً أو ﻳﻘﻮي ﻣﻌﻨ ﻰ
ﻣﻮﺟﻮداً ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮي؛ وﻟﻜﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺮاﻛﻴﺐ واﻟﺠﻤﻞ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
ذات ﻃﺎﺑﻊ ﻟﻐﻮي ﺧﺎص؛ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻄﺎﺑﻊ أﺳﻠﻮب ﻧﺤﻮي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺬف ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺘﻲ
ﻳﺘﺮﻛﺐ ﻣﻨﻬﺎ ،وﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺤﺬوﻓﺎت ﺣﺬف ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺤﺎل وﺟﻮﺑﺎً ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻫﺬهِ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ،
ﻧﺤﻮ:
 -1إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎل ﺳﺎدةً ﻣﺴﺪ اﻟﺨﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻻﺳﻤﻴﺔ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﻗﺮاءﺗﻲ اﻟﻨﺺ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎً
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إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﻜﺘﻮﺑﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ ﺟﺎءت ﺳﺎدةً ﻣﺴﺪ ﺧﺒﺮ اﻟﻤﺒﺘﺪأ )ﻗﺮاءة(؛ ﻓﻮﺟﺐ ﺣﺬف
ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ؛ ﻷن ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺤﺎل ﻫﻮ اﻟﺨﺒﺮ اﻟﻤﺤﺬوف.
 -2أن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎل ﻣﺆﻛﺪةً ﻟﻤﻀﻤﻮن ﺟﻤﻠﺔ ﻗﺒﻠﻬﺎ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﻮﻟﻨﺎ :اﻟﺠﺪ أب راﺣﻤﺎً.
إن ﻛﻠﻤﺔ )راﺣﻤﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ ﺟﺎءت ﺗﺆﻛﺪ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻌﻨﻰ؛ ﻟﺬﻟﻚ
ﺣﺬف اﻟﻌﺎﻣﻞ وﺟﻮﺑﺎً ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ،وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻜﻼم ،أﻋﺮﻓﻪ راﺣﻤﺎً.
 -3أن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎل ﻣﻔﺮدةً داﻟﺔً ﺑﻠﻔﻈﻬﺎ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﺗﺪرﻳﺠﻴﺔ أو ﻧﻘﺺ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﺗﺰود ﻣﻦ اﻟﻤﺎء ﺑﻜﺄس؛ ﻓﺼﺎﻋﺪاً
إن ﻛﻠﻤﺔ )ﺻﺎﻋﺪاً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ اﺳﻢ ﻣﺸﺘﻖ ،دلﱠ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻓﻲ ﻋﺪد ﻛﺆوس اﻟﻤﺎء
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﺣﺬف ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب وﺟﻮﺑﺎً ،وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻜﻼم ،اذﻫﺐ ﺑﺎﻟﻌﺪد ﺻﺎﻋﺪاً.
 -4أن ﺗﻜﻮن اﻟﺤﺎل ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﺑﺎﺳﺘﻔﻬﺎم ﻳﺮاد ﻣﻨﻪ اﻟﺘﻮﺑﻴﺦ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﻮﻟﻨﺎ :أﺟﺎﻟﺴﺎً وﻗﺪ ﻏﺎدر اﻟﺠﻤﻴﻊ
إن ﻛﻠﻤﺔ )ﺟﺎﻟﺴﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،ﺗﻘﺪم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﺮف اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم )اﻟﻬﻤﺰة(؛ ﻟﺬﻟﻚ وﺟﺐ ﺣﺬف
ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺤﺎل وﺟﻮﺑﺎً ،وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻜﻼم أﺗﺒﻘﻰ ﺟﺎﻟﺴﺎً ،وﻗﺪ ﻏﺎدر اﻟﺠﻤﻴﻊ.
 -5إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎل ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻋﻦ ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺎع ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :ﻓَﻀﻠًﺎ ﻣِ ﻦ رﺑﻚ ذَﻟِﻚ ﻫﻮ اﻟْﻔَﻮز اﻟْﻌﻈِﻴﻢ ،(197 )(إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻓﻀﻼً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب،
وﻋﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﺤﺬوف وﺟﻮﺑﺎً؛ ﻷن اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻮاﻗﻊ ﺣﺎﻻً أﻏﻨﻰ ﻋﻦ ذﻛﺮهِ.
ب -اﻟﺤﺬف ﺟﻮازاً:

) (198

ﻳﺤﺬف ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺤﺎل ﺟﻮازاً إن ﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ وﺟﻮﺑﺎً أو ﻳﺤﺬف وﺟﻮﺑﺎً ،ﻧﺤﻮ:
 -1إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﺎل ﺟﻮاﺑﺎً ﻟﺴﺆال ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﻛﻴﻒ ﺗﻘﺪم اﻟﻤﺘﺴﺎﺑﻖ؟ ﻓﻴﺠﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻞ :ﻣﺴﺮﻋﺎً.
إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﺴﺮﻋﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻋﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﺤﺬوف ﺟﻮازاً ﻟﻼﺧﺘﺼﺎر ،وﻋﺪم ﺗﻜﺮار ﻧﺺ ﻣﻦ
اﻟﺴﺆال؛ وﻟﻜﻦ ﻳﺠﻮز اﻟﻘﻮل :ﺗﻘﺪم ﻣﺴﺮﻋﺎً؛ ﻓﺪﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺘﺴﺎﺑﻖ وﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﺴﺒﺐ
ﻓﻲ إﻳﺠﺎد اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ.
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 -2إذا د ﱠل ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺬف دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺎﻟﻲ ،أي ﻛﻼم ﻣﺘﻘﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎل ﻳﻔﻴﺪ أن ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺤﺎل ﻣﺤﺬوف،
ﻧﺤﻮ:
ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ؟ ﻓﻴﺠﺎب ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺋﻞ :ﻣﺴﺮﻋﺎً
إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﺴﺮﻋﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻋﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﺤﺬوف ﺟﻮازاً ﻟﺪﻟﻴﻞ ﻟﻔﻆ اﻟﺴﺆال ﻋﻠﻴﻪ ،وﻳﻤﻜﻦ
ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻤﺤﺬوف ﺑﺎﻟﻘﻮل :أﺳﺘﻄﻴﻊ اﻟﺬﻫﺎب إﻟﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ ﻣﺴﺮﻋﺎً؛ ﻓﺪﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺌﺔ
اﻟﻤﺴﺆول.
 -3إذا دلﱠ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺬف دﻟﻴﻞ ﺣﺎﻟﻲ ،أي ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔٍ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻃﺐ؛ ﻛﺄن ﻳﻘﺎل
ﻟﻤﻦ رﺟﻊ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﻮﻟﻨﺎ :ﺳﺎﻟﻤﺎً.
إن ﻛﻠﻤﺔ )ﺳﺎﻟﻤﺎً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻫﻲ ﻟﻔﻆ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻠﻌﺎﺋﺪ ،وﻳﻘﺪر اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺤﺬوف،
ﻧﺤﻮ:
ﻗﻮﻟﻨﺎ :رﺟﻌﺖ ﺳﺎﻟﻤﺎً.
ﻟﻘ ﺪ دﻟﱠﺖْ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ ،وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺤﺎل اﻟﺪﻋﺎء ﻟﻪ
ﺑﻌﻮدةٍ ﺳﺎﻟﻤﺔ.
ج -ذﻛﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺤﺎل وﺟﻮﺑﺎً:

) (199

إن اﻷﺻﻞ أن ﻳﺬﻛﺮ ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺤﺎل ﻣﻌﻬﺎ ،وﻫﻮ ﻳﺬﻛﺮ وﺟﻮﺑﺎً ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﺤﺬوف وﺟﻮﺑﺎً أو
ﺟﻮازاً ،ﻧﺤﻮ:
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰ) :وﻟﱠﻰ ﻣﺪﺑﺮا()  ،(200إن ﻛﻠﻤﺔ )ﻣﺪﺑﺮاً( ﺣﺎل ﻣﻨﺼﻮب ،وﻋﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟﻔﻌﻞ )وﻟﱠﻰ( ،وﻗﺪ
وﺟﺪ وﺟﻮﺑﺎً ،ﻷن اﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻤﺮاد ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺗﺤﺘﺎج ﻫﺬا اﻟﻠﻔﻆ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﻌﻨﻰ؛ ﻓﺪﻟﺖ اﻟﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻛﻴﺪ
ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ ،أي ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﻌﻨﺎه اﻟﻤﺮاد ﻣﻨﻪ ،وﺗﻮﺿﻴﺤﻪ.
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ:
ﺗُﻌﺪ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻔﺮدة أﻛﺜﺮ أﻧﻮاع اﻟﺤﺎل اﺳﺘﻌﻤﺎﻻً ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ؛ إذ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ ﻣﻌﺎ ن
ﻣﺘﻌﺪدة ﺑﻤﺎ ﺗﻤﺜّﻠﻪ ﻣﻦ دﻻﻻت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ؛ ﻓﻜﻞ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ اﻟﺤﺎل اﻟﻤﻔﺮدة ﻳﺪلﱡ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﻓﻲ ذاﺗﻪِ ﻳﻬﺪف
إﻟﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ أو ﺗﻘﻮﻳﺔ أو ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﺑﻪ اﻟﺤﺎل .إﻟﱠﺎ أن ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن
اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻟﻢ ﺗﻤﺜﱢﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎل اﻟﻤﻔﺮدة اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ؛ وﻟﻌﻞﱠ اﻟﺴﺒﺐ ﻋﺎﺋﺪ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻟﻠﺤﺎل اﻟﻤﻔﺮدة ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺮاد ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻟﻠﻨﺎس؛ ﻓﻠﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن
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ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻧﺺ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎل اﻟﻤﻔﺮدة اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ؛ ﻓﻬﻨﺎك ﻣﺎ ورد ﻓﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮب
ﺣﺎﻻً؛ وﻟﻢ ﻳﺮد ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ؛ ﻷن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻳﺆدي ﻣﻌﻨﻰ ﻻ ﻳﺮﻳﺪه ﻧﺺ اﻟﻘﺮآن.
إن اﻟﺤﺎل اﻟﻤﻔﺮدة ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻣﻮﻗﻊ ﺛﺎﺑﺖ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﻣﻊ ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ وﺻﺎﺣﺒﻬﺎ؛ ﻓﻘﺪ
ﺗﺘﻘﺪم أو ﺗﺘﺄﺧﺮ أو ﺗﺤﺬف؛ وﻟﻜﻦ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ وﺻﺎﺣﺐ ﻣﻮﺟﻮدﻳﻦ أو ﻣﻘﺪرﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﺎل
ﺣﺬﻓﻬﻤﺎ.
إن ﻫﺪف اﻟﻨﺺ اﻟﻘﺮآﻧﻲ ﺑﻴﺎن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ،وﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻣﺎ ﺗﺆﻛﺪه
اﻟﺤﺎل اﻟﻤﻔﺮدة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻴﺎن ﻫﻴﺌﺔ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ،وﺗﺄﻛﻴﺪ ﻋﺎﻣﻠﻬﺎ ،ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻜﻼم اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻋﻠﻴﻬﺎ.
اﻟﻬﻮاﻣﺶ
) (1اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮم :ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ج ،11ص ،190ﻣﺎدة) :ﺣﻮل(.
) (2أﻧﻴﺲ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ وآﺧﺮون :اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ ،ج ،1ص ،331ﻣﺎدة )ﺣﺎل(.
) (3ﺣﺴﻦ ،ﻋﺒﺎس :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ﻣﻊ رﺑﻄﻪ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ واﻟﺤﻴﺎة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ،ج ،2ص.363
) (4اﺑﻦ ﻫﺸﺎم ،أﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ :ﺷﺮح ﺷﺬور اﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﻼم اﻟﻌﺮب،
ص .244ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ،ج ،2ص.364
) (5ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ،ج ،3ص.182
) (6ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ،اﻵﻳﺔ.60 :
) (7ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم ،اﻵﻳﺔ.114 :
) (8ﺳﻮرة اﻟﺸﻌﺮاء ،اﻵﻳﺔ.130 :
) (9ﺳﻮرة اﻟﻘﺼﺺ ،اﻵﻳﺔ.32 :
) (10ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،اﻵﻳﺔ.153 :
) (11ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،اﻵﻳﺔ.4 :
) (12ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ،اﻵﻳﺔ.200 :
) (13ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء ،اﻵﻳﺔ.79 :
) (14اﻟﻐﻼﻳﻴﻨﻲ ،اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ :ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ج ،3ص.79
) (15ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ،اﻵﻳﺔ.94 :
) (16ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،اﻵﻳﺔ.25 :
) (17ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم ،اﻵﻳﺔ.48 :
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) (18ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ،ج ،2ص.363
) (19ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ ،اﻵﻳﺔ.10 :
) (20ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،اﻵﻳﺔ.3 :
) (21ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة ،اﻵﻳﺔ.43 :
) (22اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ :ﻫﻤﻊ اﻟﻬﻮاﻣﻊ ﻓﻲ ﺷﺮح ﺟﻤﻊ اﻟﺠﻮاﻣﻊ ،ج ،2ص.293
) (23ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ،اﻵﻳﺔ.3 :
) (24ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ،ج ،2ص .364ﻳﻨﻈﺮ :ﻫﻤﻊ اﻟﻬﻮاﻣﻊ ﻓﻲ ﺷﺮح ﺟﻤﻊ اﻟﺠﻮاﻣﻊ ،ج ،2ص.294
) (25ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،اﻵﻳﺔ.142 :
) (26ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء ،اﻵﻳﺔ.16 :
) (27ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ،ج ،2ص.390
) (28ﺳﻮرة ﻃﻪ ،اﻵﻳﺔ.86 :
) (29ﺳﻮرة اﻹﻧﺴﺎن ،اﻵﻳﺔ.3 :
) (30ﻳﻨﻈﺮ :ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ج ،3ص .81ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ،ج ،2ص.364
) (31اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ،ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ :ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،ج ،1ص.585
) (32ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ ،اﻵﻳﺔ.29 :
) (33ﻳﻨﻈﺮ :ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،ج ،1ص.586
) (34ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ ،اﻵﻳﺔ.93 :
) (35ﺻﻔﻮت ،أﺣﻤﺪ زﻛﻲ :اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺤﻮﻫﺎ وﺻﺮﻓﻬﺎ ،ج ،1ص.378
) (36ﺳﻮرة ﻫﻮد ،اﻵﻳﺔ.72 :
) (37اﻟﺤﺎرﺛﻲ ،ﻧﻮاف ﺑﻦ ﺟﺰاء :اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻔﻌﻞ دراﺳﺔ ﻧﺤﻮﻳﺔ ،ج ،1ص.26
) (38ﺳﻮرة ﻫﻮد ،اﻵﻳﺔ.107-106 :
) (39أﺳﻴﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ وﺑﻼل ﺟﻨﻴﺪي :اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻣﻌﺠﻢ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺗﻬﺎ ،ص.420
) (40ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء ،اﻵﻳﺔ.59 :
) (41ﻳﻨﻈﺮ :ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،ج ،1ص.576
) (42اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ ،ﻓﺎﺿﻞ ﺻﺎﻟﺢ ،ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻨﺤﻮ ،ج ،2ص.251
) (43ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ،اﻵﻳﺔ.200 :
) (44ﻳﻨﻈﺮ :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻨﺤﻮ ،ج ،2ص.251
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) (45ﺳﻮرة اﻟﺪﺧﺎن ،اﻵﻳﺔ.5-4 :
) (46ﺳﻮرة ﻓﺼﻠﺖ ،اﻵﻳﺔ.10 :
) (47ﻳﻨﻈﺮ :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻨﺤﻮ ،ج ،2ص.251
) (48ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮ ،اﻵﻳﺔ.4 :
) (49ﻣﻄﺮﺟﻲ ،اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﻮد :ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ،ص.384
) (50اﻟﺒﻴﺖ ﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﻃﻲء ،ﻫﺬا أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺖ ،ﻳﻨﻈﺮ :ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ
ﻣﺎﻟﻚ ،ج ،1ص.368
) (51اﻟﺒﻴﺖ ﻷﺑﻲ ﻧﻌﺎﻣﺔ ﻗﻄﺮي ﺑﻦ اﻟﻔﺠﺎءة ،اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ ،اﻟﺨﺎرﺟﻲ ،ﻳﻨﻈﺮ :ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ،
ج ،1ص.639
) (52ﻳﻨﻈﺮ :ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ،ص.385
) (53ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ،اﻵﻳﺔ.216 :
) (54ﻳﻨﻈﺮ :ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ،ص.385
) (55ﻳﻨﻈﺮ :ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،ج ،1ص.575
) (56ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ،ج ،2ص.403
) (57ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ،ج ،2ص.403
) (58ﻳﻨﻈﺮ :ﻓﻲ اﻟﻨﺤﻮ وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻪ ،ص.383
) (59ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮ ،اﻵﻳﺔ.47 :
) (60ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ ،اﻵﻳﺔ.123 :
) (61ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ ،اﻵﻳﺔ.123 :
) (62ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ ،اﻵﻳﺔ.4 :
) (63ﺳﻮرة اﻟﻔﺮﻗﺎن ،اﻵﻳﺔ.41 :
) (64ﻳﻨﻈﺮ :ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺠﺮوس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ج ،3ص.91
) (65ﺳﻮرة اﻟﺪﺧﺎن ،اﻵﻳﺔ.57 :
) (66ﻳﻨﻈﺮ :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻨﺤﻮ ،ج ،2ص.267
) (67ﻳﻨﻈﺮ :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻨﺤﻮ ،ج ،2ص.267
) (68ﻳﻨﻈﺮ :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻨﺤﻮ ،ج ،2ص.267
) (69ﻳﻨﻈﺮ :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻨﺤﻮ ،ج ،2ص.266
) (70ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ،ج ،2ص.411
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) (71ﺳﻮرة اﻟﺮوم ،اﻵﻳﺔ.46 :
) (72ﻳﻨﻈﺮ :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻨﺤﻮ ،ج ،2ص.242
) (73ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف ،اﻵﻳﺔ.150 :
) (74ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ،ج ،2ص.410
) (75ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،اﻵﻳﺔ.151 :
) (76ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،اﻵﻳﺔ.79 :
) (77ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ ،اﻵﻳﺔ.33 :
) (78ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ ،اﻵﻳﺔ.99 :
) (79ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ،ج ،2ص.367
) (80ﻳﻨﻈﺮ :ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ج ،3ص.78
) (81ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم ،اﻵﻳﺔ.114 :
) (82ﻣﻐﺎﻟﺴﺔ ،ﻣﺤﻤﻮد ﺣﺴﻨﻲ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺸﺎﻓﻲ ،ص.330
) (83ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم ،اﻵﻳﺔ.126 :
) (84ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺸﺎﻓﻲ ،ص.331
) (85ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ،ج ،2ص.372
) (86ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺸﺎﻓﻲ ،ص.331
) (87ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ ،اﻵﻳﺔ.2 :
) (88ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف ،اﻵﻳﺔ.142 :
) (89ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف ،اﻵﻳﺔ.74 :
) (90ﺳﻮرة اﻹﺳﺮاء ،اﻵﻳﺔ.61 :
) (91اﻟﺴﻴﺮاﻓﻲ ،أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻟﻤﺮزﺑﺎن :ﺷﺮح ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،ج ،2ص.289
) (92ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ،ج ،2ص.375
) (93ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ ،اﻵﻳﺔ.67 :
) (94ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ،اﻵﻳﺔ.83 :
) (95ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف ،اﻵﻳﺔ.70 :
) (96ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ،ج ،2ص.378
) (97ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ،اﻵﻳﺔ.56 :
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) (98ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ،ج ،2ص.378
) (99ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ ،اﻵﻳﺔ.53 :
) (100ﻳﻨﻈﺮ :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻨﺤﻮ ،ج ،2ص.266
) (101ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ ،اﻵﻳﺔ.52 :
) (102ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ ،اﻵﻳﺔ.12 :
) (103ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ،ج ،2ص.365
) (104ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ ،اﻵﻳﺔ.19 :
) (105ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ،ج ،2ص.406
) (106ﺳﻮرة اﻟﺰﻟﺰﻟﺔ ،اﻵﻳﺔ.6 :
) (107ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم ،اﻵﻳﺔ.141 :
) (108ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ،ج ،2ص.407
) (109ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ،ج ،2ص.407
) (110ﻳﻨﻈﺮ :ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ج ،3ص .106ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ :ج ،2ص.386
) (111ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم ،اﻵﻳﺔ.114 :
) (112ﺳﻮرة اﻷﺣﺰاب ،اﻵﻳﺔ.50 :
) (113ﺳﻮرة اﻟﺘﻮﺑﺔ ،اﻵﻳﺔ.17 :
) (114ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،اﻵﻳﺔ.25 :
) (115ﺳﻮرة إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،اﻵﻳﺔ.33 :
) (116ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ،ج ،2ص.386
) (117ﺳﻮرة ﻃﻪ ،اﻵﻳﺔ.86 :
) (118ﻳﻨﻈﺮ :ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ج ،3ص.106
) (119ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف ،اﻵﻳﺔ.54 :
) (120ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ،ج ،2ص.387
) (121ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ،ج ،2ص.387
) (122ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ،ج ،2ص.387
) (123اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ :ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ وﺗﻜﻤﻴﻞ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ،ص.111
) (124ﺳﻮرة اﻹﻧﺴﺎن ،اﻵﻳﺔ.3 :
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) (125ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ،ج ،2ص.389
) (126ﺳﻮرة ﻃﻪ ،اﻵﻳﺔ.86 :
) (127ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ،ج ،2ص.389
) (128ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ،ج ،2ص.389
) (129ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ،ج ،2ص.380
) (130ﺳﻮرة ﻳﻮﻧﺲ ،اﻵﻳﺔ.35 :
) (131ﻳﻨﻈﺮ :ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ وﺗﻜﻤﻴﻞ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ،ص.110
) (132ﻳﻨﻈﺮ :ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ وﺗﻜﻤﻴﻞ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ،ص.111
) (133ﻳﻨﻈﺮ :ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ج ،3ص.89
) (134ﻳﻨﻈﺮ :ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ وﺗﻜﻤﻴﻞ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ،ص.110
) (135ﻳﻨﻈﺮ :ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ وﺗﻜﻤﻴﻞ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ،ص.110
) (136ﻳﻨﻈﺮ :ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ وﺗﻜﻤﻴﻞ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ،ص.110
) (137اﻟﻤﻜﻮدي :أﺑﻮ زﻳﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ :ﺷﺮح اﻟﻤﻜﻮدي ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،ص.139
) (138ﻳﻨﻈﺮ :ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ج ،3ص.83
) (139ﺳﻮرة اﻟﻤﺪﺛﺮ ،اﻵﻳﺔ.49 :
) (140ﻳﻨﻈﺮ :ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ وﺗﻜﻤﻴﻞ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ،ص.110
) (141ﻳﻨﻈﺮ :ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ وﺗﻜﻤﻴﻞ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ،ص.110
) (142ﻳﻨﻈﺮ :ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ وﺗﻜﻤﻴﻞ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ،ص.110
) (143ﻳﻨﻈﺮ :ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ وﺗﻜﻤﻴﻞ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ،ص.111
) (144ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺸﺎﻓﻲ ،ص.339
) (145ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ ،اﻵﻳﺔ.19 :
) (146ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء ،اﻵﻳﺔ.1 :
) (147ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،اﻵﻳﺔ.151 :
) (148ﻳﻨﻈﺮ :ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ وﺗﻜﻤﻴﻞ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ،ص.110
) (149ﻳﻨﻈﺮ :ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻨﺤﻮ ،ج ،2ص.254
) (150ﺳﻮرة اﻟﻘﻤﺮ ،اﻵﻳﺔ.7 :
) (151ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ،ج ،2ص.384
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) (152ﺳﻮرة اﻷﺣﻘﺎف ،اﻵﻳﺔ.12 :
) (153ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ،ج ،2ص.384
) (154ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ،ج ،2ص.384
) (155ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ،ج ،2ص.384
) (156ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،اﻵﻳﺔ.64 :
) (157ﻳﻨﻈﺮ :ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ وﺗﻜﻤﻴﻞ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ،ص.110
) (158ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ ،اﻵﻳﺔ.64 :
) (159ﻳﻨﻈﺮ :ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ وﺗﻜﻤﻴﻞ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ،ص.110
) (160ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ،ج ،2ص.380
) (161ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم ،اﻵﻳﺔ.48 :
) (162ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺸﺎﻓﻲ ،ص.326
) (163ﺳﻮرة اﻟﺤﺠﺮ ،اﻵﻳﺔ.47 :
) (164ﻳﻨﻈﺮ :ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ وﺗﻜﻤﻴﻞ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ،ص.110
) (165ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ،ج ،2ص.380
) (166ﻳﻨﻈﺮ :ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ج ،3ص.91
) (167ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ،اﻵﻳﺔ.22 :
) (168ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ،ج ،2ص.381
) (169ﻳﻨﻈﺮ :ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ وﺗﻜﻤﻴﻞ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ،ص.110
) (170ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ،ج ،2ص.383
) (171ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ،اﻵﻳﺔ.260 :
) (172اﻟﻨﺠﺎر ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ :ﺿﻴﺎء اﻟﺴﺎﻟﻚ إﻟﻰ أوﺿﺢ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ وﻫﻮ ﺻﻔﻮة اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺑﻦ
ﻫﺸﺎم ،ج ،2ص.229
) (173ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ،ج ،2ص.380
) (174ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم ،اﻵﻳﺔ.114 :
) (175ﻳﻨﻈﺮ :ﺿﻴﺎء اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ إﻟﻰ أوﺿﺢ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ،ج ،2ص.229
) (176ﺳﻮرة آل ﻋﻤﺮان ،اﻵﻳﺔ.3 :
) (177ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ،ج ،2ص.384
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) (178ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ ،اﻵﻳﺔ.93 :
) (179ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،اﻵﻳﺔ.135 :
) (180ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ ،اﻵﻳﺔ.64 :
) (181ﺳﻮرة ﺳﺒﺄ ،اﻵﻳﺔ.28 :
) (182ﻳﻨﻈﺮ :ﺿﻴﺎء اﻟﺴﺎﻟﻚ إﻟﻰ أوﺿﺢ اﻟﻤﺴﺎﻟﻚ ،ج ،2ص.233
) (183ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ،ج ،2ص.406
) (184ﺳﻮرة ﻣﺮﻳﻢ ،اﻵﻳﺔ.90 :
) (185ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ،ج ،2ص.406
) (186ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ،اﻵﻳﺔ.156 :
) (187ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم ،اﻵﻳﺔ.115 :
) (188ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ،ج ،2ص.407
) (189ﻳﻨﻈﺮ :ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ج ،3ص .91ﻳﻨﻈﺮ :ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻠﺒﻴﺐ ﻋﻦ ﻛﺘﺐ اﻷﻋﺎرﻳﺐ ،ص.592
) (190ﺳﻮرة اﻟﺮﻋﺪ ،اﻵﻳﺔ.24-23 :
) (191ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ،ج ،2ص.408
) (192ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم ،اﻵﻳﺔ.48 :
) (193ﺳﻮرة اﻟﺪﺧﺎن ،اﻵﻳﺔ.57 :
) (194ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء ،اﻵﻳﺔ.16 :
) (195ﺣﻠﻮاﻧﻲ ،اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﺮ :اﻟﻤﻐﻨﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ،ص.202
) (196ﺣﺴﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﻋﻠﻲ :آراء اﻟﺮﺿﻲ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ،ص.414
) (197ﺳﻮرة اﻟﺪﺧﺎن ،اﻵﻳﺔ.57 :
) (198ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻤﻐﻨﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ،ص.202
) (199ﻳﻨﻈﺮ :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ،ج ،2ص409
) (200ﺳﻮرة اﻟﻨﻤﻞ ،اﻵﻳﺔ.10 :
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اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ:
اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ
أﺳﻴﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ وﺑﻼل ﺟﻨﻴﺪي :اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻣﻌﺠﻢ ﻓﻲ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺗﻬﺎ ،دار
اﻟﻌﻮدة ،ﺑﻴﺮوت ،ط1981 ،1م.
أﻧﻴﺲ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ وآﺧﺮون :اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ ،ج.1
اﻟﺤﺎرﺛﻲ ،ﻧﻮاف ﺑﻦ ﺟﺰاء :اﻷﺳﻤﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻔﻌﻞ دراﺳﺔ ﻧﺤﻮﻳﺔ ،اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻋﻤﺎدة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ج ،1ط2020 ،1م.
ﺣﺴﻦ ،ﻋﺒﺎس :اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻮاﻓﻲ ﻣﻊ رﺑﻄﻪ ﺑﺎﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ واﻟﺤﻴﺎة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ،دار
اﻟﻤﻌﺎرف ،ﻣﺼﺮ ،ج ،2ط.4
ﺣﺴﻦ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺴﻌﻮد ﻋﻠﻲ :آراء اﻟﺮﺿﻲ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻮرس اﻟﺪوﻟﻴﺔ،
اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،ط2016 ،1م.
ﺣﻠﻮاﻧﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴﺮ :اﻟﻤﻐﻨﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ،دار اﻟﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻴﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن ،ط،1
2003م.
اﻟﺴﺎﻣﺮاﺋﻲ ،ﻓﺎﺿﻞ ﺻﺎﻟﺢ ،ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﻨﺤﻮ ،دار اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ج ،2ط2002 ،2م.
اﻟﺴﻴﺮاﻓﻲ ،أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻟﻤﺮزﺑﺎن :ﺷﺮح ﻛﺘﺎب ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ
ﻣﻬﺪﻟﻲ ،وﻋﻠﻲ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻠﻲ ،دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮوت – ﻟﺒﻨﺎن ،ج ،2ط2008 ،1م.
اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ،ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ أﺑﻲ ﺑﻜﺮ :ﻫﻤﻊ اﻟﻬﻮاﻣﻊ ﻓﻲ ﺷﺮح ﺟﻤﻊ اﻟﺠﻮاﻣﻊ ،ج.2
ﺻﻔﻮت ،أﺣﻤﺪ زﻛﻲ :اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﺤﻮﻫﺎ وﺻﺮﻓﻬﺎ ،ج.1
ﻋﻠﻮان ،ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ وآﺧﺮون :إﻋﺮاب اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﻗﺪم ﻟﻪ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺮاﺟﺤﻲ وآﺧﺮون ،راﺟﻌﻪ وﻗﺪم ﻟﻪ،
ﻓﺘﺤﻲ اﻟﺪاﺑﻮﻟﻲ وآﺧﺮون ،دار اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﺮاث ﺑﻄﻨﻄﺎ2006 ،م.
اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ،ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ :ﺷﺮح اﺑﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻴﻲ اﻟﺪﻳﻦ
ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،ﺻﻴﺪا – ﺑﻴﺮوت ،ج ،1ط2001 ،1م.
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اﻟﻐﻼﻳﻴﻨﻲ ،اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ :ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ ،ﺻﻴﺪا – ﺑﻴﺮوت ،ط،11
1972م.
اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺟﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ :ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻔﻮاﺋﺪ وﺗﻜﻤﻴﻞ اﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ،ﺣﻘﻘﻪ
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